

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن
بالرآن دالئن:

الجزء السابع والعشرون

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ
لكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
mktba.net > رإط بديل



مدنية - وآيـاتها تسع وعشرون















الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
. . . إنها سورة الفتح أولّاّ بفتح مكة وأخيراً بفتح دائب لا قبل له لو ظلّوا مسلمين، تحمل بشارة الفتح المبين، تنزل سادسة الهـجرة - عقيب صلح الحليبية وبيعة الرضوان - في كراع الغميم بين مكة والمدينة(1)، بعد ما يرجع الرسول والمؤمنون عن الحديبية.

وقبل فتح مكة بعامين، في حين كانت هجمات المشركين تـرئ علترى عليهم








وبطيّات هذه المناوشـات بشـارات الفتح تترى هنا وهناك تلو بـر بعض،



وفي حين أن فرض القرآن نشراً وتطبيقاً لزامه فتح مبين، أن يرج




 سورة الثوبة، الآيات:

مورة المائدة، الآلية: or سورة القصص، الآية: A0.




 أحياء العرب تنتظر بإسلامها فتح مكة قائلين : (إن ظهر محمد على قومه فهو نبي) فلما فتح اله مكة دخلوا في دين اله أفواجاً، فلم تمض من فتح مكة سنتان حتى استوثقت الجزيرة إيماناً ولم يبق في سائر العرب إلا مظهر للإسلام والحمد لهّ

ولقد نزلت سورة الفتح قبل سورة النصر، وبعد بشارات الفتح والنصر،
 أن فتحت مكة فكان ما كان.

ترى أن سورة الفتح - إذاً - تحمل بشارة فتح خيبر؟ وما هو بجنب فت فت فـي
 الجزيرة، فإن اليهود هناك كانت البقية الباقية من كفار الجزيرة، سوى مشركي مكة.
 الخليفة عمر، إذ يواجه رسول الهدى في حمية بعد الصلحّ بِلـي بقوله : افلِمَم تعطي الدنية في ديننا؟! 1 فيجيه الرسول أُخالف آمره ولن يضيعني" ويجابهه مرة أخرى بقولته : "والشه ما هذا بفتح لقد صـدنا عن البيت وصُلَّ هـدينال| - ومعه من معه من أضرابه - فقال رسول
سورة الصفف، اللآية: الآية: YV.

الل بالراح عن بلادكم ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم في الإياب وقد كرهورا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الشه عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح، أنسيتم يوم أُحد إذ تُصعدلون ورن ولا تلورون على أحد وأنا
 منكم وإذذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باله الظنونا؟ قال المسلمون: صـدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله ما فكرنا


 رسول الش وتد يلمح لنا نكرار مذا السؤال بعنف وإمانة من عمر تبل نزول الـو السورة أيضاً لحد يعرض الرسول كما أخرج الحمد والبخاري والثرمذي والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن ممر بن الخطاب نقلت ني نفسي : نكلتك أمك يا بن الخطاب نزرت رسول
 يصرخ بي فرجعت وانا الظن أنه نزل فئِ شيء نقال النبي




بها الرسول
وحيث إن الرمول الم
 وتد أخرج ابن أبي شيية والبخاري في تاريخة وأبو داود والنسائي وائي وابن جرير والطبراني مردويه واليهقي في الدلاثل عن ابن مسعود فيينا نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أثاه اشتد عليه فسرى عنه وبي من الّسرور ما شاء الش


وفي الحق إذ ننظر إلى جوٌ الحديبية نرى الانتصار ظاهرأ في صلحها الحـا،
 الواعدون الرسول - ضمن ما وعدوه في ونيقة الصلح - أن يزورورا البيت البي في



وإنها لموقف القوة والشوكة الإسلامية، الشائكة كالنيازك النارية في

 الإسلام، والتماسك المتين بينه وبين المؤمنين، فاعتبرت المسلمين المين أنداداً لهم، فدفعتهم بالتي هي أحسن، في حين أنها غزت المدينة قبلها فينها في سنتين مرتين. . فهذا فتح مبين للمؤمنين، مهما خفي على سواهم.


 الرسول وهم عشرة آلاف، إسلام خلال عامين يربو إسلامهم خلا في عدد المححاربين، فقد واله - وعلى حدلٌ تعبير رسول اله أعظم فتح أو أعظم الفتوح!
ولكنه مع كل هذه المواصفات لا يبلغ مدى فتح الفتوح: فتح مكة المكرمة، وإنما له نصيبه من معنى الفتح قدر ما فتح السبيل إلى فتح مكة، وكما يروى عن الرسول



الفرتان في ثفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
فصلح الحديبية فتحٌ إذ فتح مجالاً واسعاً موفقاً محبوراً لفتح مكة، حيث أمِنوا به بأس قريش فاتجهوا إلى تخليص وتطهير سائر اللجزيرة عن سائر
 فلا تصدق رؤيا الرسول إلى معاد، ولا دخول الناس في دين الله أفواجاً، ولا ظهولا
 الرسالة الإسلامية ومنطلق الدعوة ومولدها .

وفي الحق إنه فتح الفتوح، كأنه الفتح لا سواه، ولأنه غاية الفتوح وبُغية
 من الدنيا وما فيها

وهل هنا وجه للجمع بين الفتحين أن تحملهما سورة الفتح كما يروى،

أقول: نعمه، إنه صلح الحديبية كذريعة، وهو فتح مكة كأصل، فهما واحد كياناً رغم أنهما اننان كوناً، فصيغة الماضي منـا نبأ بمضيّها لفتح مضى، وبشارة بتحقيقها بفتح يستقبل، فتحقق الوقوع في بشارة يبرا يبعلها كأمر مضى أو آكد وأقوى، كما أن وقوعه أيضاً أمر مضى، وهنا وهنا أمران ماضيان: فتح مضى زمناً وكذريعة، وفتح مضى كياناً وإمضاء في وعده تعالى، فما فماض
=



 إلا لانها بشارة لمستقبل مو - طبعاً - فتح مكة وإن كانت - أيضاً - إشارة إلى صلح الـح الحديبية اللذي مو فتح قبل الفتح - تأمل .
 أولا هما رغم مضيه فإنه كذريعة له أدنى .
وآيات من السورة نفسها تبين هذا التلاحم الوطيد بين الفتحين فتجعل




 فالفتح القريب المستقبل مجعول عند اله في الماضي وممضئ إثابةً

 كذلك - في التحضير، حيث الصلح فتح لهذا الفتح مجالاً واسعاً ما له من نظير
لهذا يحق أن يكون صلح الحديبية فتحاً إذ فتح سبيلاً إلى فتح مكة، ومبيناً، حيث أبان كونه فتحاً عندما فتح مكة، ومن نم الفتح الحت المبين والمبان هو فتح مكة فتح الفتوح!
وقد تصرح أو تلمح آيات من السورة أنها نزلت بعد فتح مكة : وُومُوَ


 السورة امتدت منذ الحلديبية حتى فتح مكة، ولكي تشمل بشارة الفتحين كوناً وكياناً، دلالة وزماناّ! ا

$$
\begin{align*}
& \text { (r) }  \tag{1}\\
& \text { مورة النتح، الآية: YO. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الفتح، الآية: 1A. } \\
& \text { سورة الفتح، الآية: .rv. } \tag{£}
\end{align*}
$$


إِنَّا - هنا - تلمح إلى جمعية الصففات رحمانية ورحيمية، دون الذات
المقدسة الإلهية، وإنما مي الصفات الفائضة بها الخخيرات، الممكن إفاضتها
 الإسلام، شائكة في عيون المناوئين المحتلين عاصمة الرسالة ومركز الديع
 بوحدته كل الفتوح، حيث ترجع به الحاصـمة إلى زعيم الدولة فهذا الفتـح
 يبين ما خفي من حق أو باطل، يبين وعد الل المتتين لرسوله الأمين:



 طلعت عليه الشمس وغربت، وليس تنوين التنكير هنا توهيناً وتنكيراً لمحتد الفتح، وإنما تعظيماً له بحيث لا يُعرف موقفه إلّا أن يعرِّفه فاتحه كما عرف في مواصفات أربع:

والدعاية:

: تُّسْتِبَا
وهنا يبرز ذنب الرسالة كأول دعامة من هذه الدعائم، نتيجة الفتح المبين،

أتراه عصياناً منه لربه يستحق به فتح الفتوح، فما هي الصلة القريبة أو البعيدة



 بفتح مكة؟ لا نجد أية صلة بين غفر الدنب العبيا العيان وفتح الفتوح!


 ما تقدم وما تأخر، ذنب عاش حياته وعا وعانته حياتُه فما أعظهها
 أعظم الطاعة والإيمان، وأنعم النعم في تتدم الإسلام نتيجة الفتح المبين! . في الحق أن الذين فسروا الذنب منا بالعصيان أخطؤوا في تفسيرهم

 فريتهم قائلين: إنه


ذنب أمته اليه ومن قائل : إن ما تقدم ذنب أبويه أدم وحواء بيركي الئه وما تأخر مغفرة ذنوب أمته بدعائث، وآيات
 وقائل بالثقدير : إن لو كان لك
 وقائل : إنه ترك الأولى، والحق أن تركه وما سبقه من تأويل أولى، فإنها تأويلات رديئة تشوه وجه القرآن!

وليتهم فكروا في محتد الرسول
 يحققها كمُرامها الفتحُ المبين










 العصيان - لو كان - عصيان بوحدته يشمل زمن الحياة الرسالية أو حياة الرسول وبعده، وحتى بعل غفره له، فما هذا العصيان العظيم اللذي عاشه الرسول دون استغفار، ما أعظمه وأطوله وأعضله، لدحد لا يغفر إلا بفتح مكة دونما أية صلة بينه وبينه؟! تم ولا تتجد أيَّ عاص في العالمين يعيش عصياناً لربه دون مهل حتى

سورة الحجر، الآية: عY

مورة القلم، الآية: ع.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة طه، الآية: } \\
& \text { (£) سورة النجم، الآية: Y (Y) }
\end{aligned}
$$

المشركين، فهل ينسب هكذا عصيان إلى أفضل الخلق أجمعين، فما أخطأه تفسيراً وألعنه بحق أوَّل العابدين!

في الحق أن الذنب كذنب ليس عصياناّ ولا أي خطأ ولا تركاً للأولى، فهو لغوياً في الأصل الأخذذ بذَنَب الشيء، ويستعمل في كل ما يستوخم عقباه، فإن كانت هي عقبى الآخرة فشر عصيان وأعضله، ألو كاني ألانت هي عقبى الدنيا فخير طاعة وأفضله، إذا كانت عقبى يستوخمها أهل الدنيا الدا ،مسن يحاربون دعاة الحق، فالرسالة الإلهية هي أخطر ذنب، إذ تستوخم عقبى اللنيا، وتجند الطاقات الثيطانية ضد صاحباحب الرسالة، يرصدون كل مرصـد لخفق صوتها ومحق صيتها .

فكلما كانت الرسالة أشمل، وصا فـاحبه أصمد وأنبل، كان ذنبها : تبعتها وعقابها في الدنيا، أشكل وأعضلّ، كما والحفاظ عليها، وصدّ العراقيل عنها، وغفر ذنبها - طبعاً - أصعب وأفضل

والرسالة الإسلامية هي أشمل الرسالات في الطول التاريخي والعرض
 حاسماً لجذور الكفر والطغيان، مما يبعث العصاة والطغاة أن يجندوا كافة الطاقات لإماتتها في نطفتها، وإماطتها وحطّها عن فعلوا ما فعلوا، وافتعلوا ما افتعلوا، فرموه بالسحر والشعر وا فالـور والكهانة والجنون، وسخروا منه ومـمن يؤمن به، وآذوه مـا لـم يؤذَ أحدُ من النبيين : ضربوه وأدموه وكسروا رباعيته وحاصروه وأهليه والمؤمنين، نم اضط اضطروه للهجرة من عاصمة الرسالة إلى ما هاجره، وإن كان أسس فيها دولة الإسلام فأصبحت مبدأ التاريخ ومنطلق الدولة.

فهل من غفرِ لهذا الذنبّ، وصدِّ لهـذا الطغيان، وحدٌ لنذلك البأس الدائب إلا فتح العاصمة، إذ فتحت به حصون الضـلالة، فلم تبق بعد في

الجزيرة أية قائمة من قوائم الشرك والإلحاد، ومن نم انتشرت وتوسعت دولة الإسلام من عاصمتها أم القرى، إلى كل القرى.

فقد كان للرسول الوحيد رسالته العالمية الخالدة، الأكيدة الوطيدة، وهي التي عاشها وعاشته
 مـخطورة قبله، فأصبحت مغفورة مستورة بعله، غفر الإزالة للتبعات ممن آمن، وغفر الستر لها لمن أسلم منافقاً ألاّ تظهر رغم كامنهة، وغفر الجبران عما سلف من كل مـا أهـابه قبل الفتح أن يتناساه الرسول ويستهينه وجاه الفتح المبين

فأصبحت هذه الرسالة محفوظة عن كيد الكائلدين بذلك الفتح المبين، ذنب واحد فتحه فتح واحد: ذنب بوحدته يشمل كل ذنب: فرسالته ودعوته ودعايته وهو بجملته، كان ذنباً كله بحساب الكافرين، فأصبح الفتح المبين



ومن قبل كانت تنزل عليه آيات تترى بهذا الشأن، آمبرة له بالصبر :





سورة الأحقاف، الآية:
سورة القلم، الآية: EA.
سورة الزمر، الآية: •1.
سورة الطور، الآية: ع^.



حيث النبي والمؤمنون معه كانوا في خطر المشركين طيلة العهد بمكة،


 وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده في فتح مكة، ليشيد له أركان الدععوة:




وما ذنب الرسول مـحمد
 المشرك، المقاتل للسبطي الموحد، لم يكن ذنب العصيان في دين المن الها وإنما في دين الطاغية فرعون، ومن عقباه في الدنيا أن عقَّب الرسالة الموسوية إلى أمد بعيد، إلا أن ذنب الرسالة الإسلامية عجل في تقدمها وشمولها بالفتح المبين

فالذنب إذاً له مصداقان: أعلى الطاعة وأطغى العصيان، وإنما فاعله وقرائنه ومواصفاته، هي التي تقرر موقف الطاعة أو العصيان، وموقف الرسول الرسالي، ومواصعات الآيات لهذا الرسول الألمعي، ورئلة ورحدة الذنب هنا طيلة الرسالة أو الحياة، ولزوم رباط وطيد بين فتح مكة وغفر ذنبه ما

$$
\begin{equation*}
\text { سورة سورة مافر، الآلية: الآية: } 19 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

تقدم منه وما تأخر، أنها عساكر أقوياء أمناء تذود عن ساحة الرسول وصـمة العصيان، وتختصهه بأفضل مراحل الرسالة والإيمان!

إن الرسول محمد
 لاجتئاث جذورهمم، الدافعة عن حوزة الإسلام، التي أرغمتهم وحطتهم عن جبروتهم وطاغوتهم•
وما استعمال الذنب كثيراً في موارد العصيان(1) بالذي يحوله دوماً إلى العصيان، كما الإنسان لو استعمل كثيراً في الأشرار، لا يحُول ذلك دورا دون استعماله في الأخيار، وإنما يتبع القرائن في مواردها كا كا فيا فيُعطى الـحق في معاني هذه الألفاظ كما تعنى.

 بالفتح، فأصبح الفتح له مفتاحاً محبوراً لكل فتح
ورغم ما فسر به الجاهلون ذنبَ الرسول لربه أكثر مما مضى، فلو كان هو ذنب العصيان لعكس أمر الطاعة وتساهل
 عبداً شكورأَ؟ تفسيراً لذنبه خلاف ما ما فسروه واستغلوه، وتبكيتاً لمن يستغل سوء التفسير ذريعة للإباحية واللامبالاة، كلا فإنه هِ (1) الحق انذ تفسر لغات القرآن كما كانت تُعنى منها وقت النزول، حيث اللغات قد تجر معها


 المستعمل في العصيان منا أكثر من فيره مهما كانت الاكثرية الساحقة يعنى العصيان في فير الثقرآن.

من معين الرحمة أمعن ممـا مضى وأمتن، إذ الصام وصلى حتى انتفخت

 شاكرية العبد في عبادته بالتي تجعله كالشن البالي ومتورم القدمين، كي لو كان غفر ما تأخر من ذنبه، عفوأ عن مطلق عصيانه، كضـمان له فيما ويا يأتي كما ضـمن ما مضى، إلا عند من غرب عقله وعزب لبّه! .. وإنما زاد في شكره لربه لنعمة الفتح المبين


 تترى عليه وعليهم تباعا تلو بعض، وإن كانت في المدينة أقل . إنه كان نعمة التأليف والوحلة فأكملت بفتح مكة الذي وحّد الجزيرة

(Y)

 ومن طريق أمل اليت

 قال الرضا :


 امل مكة بدهائك توحيد الش فيما تقدم وما تأخر، لان مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج

 سورة آل عمران، الآية: ب.1.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
وكان نعمة الغلبة أحياناً وسجالآ فأصبحت الآن تامة لا تفسح لأحد

 تهمه، إذ قطعت بفتح مكة، ومن قبل كانت تهم وتبسط، وإن كانت تكف


 ألظُنْ

وأخيراً إكمال الدين أحكامياً، وتخليداً للدولة الإسلامية بتأبيد زعامة سليمة تقطع طموح من كانوا يتحينون فرصة الانقلاب بـموت الرسول، تخليدها بذلك الانتصـاب الكبير يوم الغدير، راجعاً عن حجة الوداع الواع

 الششريعة وزعامتها الخاللدة، فيأساً للذين كفروا من إفنائها أو اغتصاب
 يخرجوا عن اللدين، ولكنه مدعم بهاتين اللدعامتين مهما تركته حملته، فبناية اللدعوة مدعمة بـما يضـمن بقاءها كما فعل الله، ولكنها لا تضـمـن إلا لـا لـمن

 ويتضـمنون: تطبيقاً لها بزعامتها السليمة كما بدأت بالبشير النذير، وكما تخلدت يوم الغدير .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: 1 } \\
& \text { (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 9) (Y) } \\
& \text { (r) سورة المائدة، الآية: با }
\end{aligned}
$$

 ماحب الرسالة لم يكن على صراط مستقيم منذ الدععوة إلى ثامنة الهجرة




 ! $!^{(8)}$ (\%)

في الحق أن الصراط المستقيم له درجات وجنبات، فأولى الدرجات هداية الدلالة له وقد هدي صاحب هذه الرسالة منذ البده، وقبل الرسالة كان
 عليه مستزيداً فيه بعصـمة إلهية، بعد محاولات بشرية ورسولية، وهو دوماً







هذا - ولكنما الدرجة هذه لا تختص بما بعد الفتح، فإنه مهدي بها

$$
\begin{aligned}
& \text { Vを: (0) سورة الإسراء، الآية (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة الإسراء، الآليتان: (V)، (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة يس، الآيات: (r) }
\end{aligned}
$$

على طول الخط، فإنما الاختلاف قبل الفتح في الجنبات لا اللدرجات: عراطآ مستقيماً للداعية في الدعوة، حيث أزيلت الشيال الشبكات والأشواك والعقبات عن طريقها بفتح مكة، وصراطاً مستقيماً لتقبل الدعوة الإسلامية، حيث الفتح فتح سبيلاً واسعاً لـمن كانوا في شك مرا من مـا مـاحب الدعوة،
 وصراطاً مستقيماً في العبادة وتطبيق الشريعة إذ زالت عنهم التقية، وانقلبت على المشركين، إذ أسلم كثير منهم، مههما نافق آخرون عائشين تحت الرقابة الإسلامية ورايتها ورعايتها


 فحسب، بل والمؤمنون أيضاً، ولا في الآخرة فحسب بل في الأولى أيضاً:
 هذا - ولكنما النصر الموعود عزيز، مهها كان سواه له ولسواه سجالاً قبل الفتح: قد يَغلبون وقد يُغلبون هنا في الأولى، مهـيما كانـيا كانوا غالبين معنى

 الـحركاتِ المضـادة في الجزيرة وحولها زمن الرسول، والز الزمن التي كانـت الدولة الإسلامية - أو تكون - ناحية منحى الرسول، اللهم إلا في فيما شذلَّت عنه فتشذ عن النصر العزيز ولحد قد يتغلب العدو الكافر المستعمر فلا نصر


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصـافات، الآيات: |Vr-IV| }  \tag{1}\\
& \text { سورة غافر، الآية: } 01  \tag{Y}\\
& \text { سورة محمد، الآية: V. } \tag{r}
\end{align*}
$$



ما همي السكينة وعلى من تنزل؟
إنها حالة روحانية إيمانية(1) تنزل على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناّ مع
 تردها من فورات واضطرابات تجيش بشتى المشـاعر وتستجيش مـختلف


نور فتظل في ظلها طمأنينة وراحة، يقيناً وثقة، زيادة عما كان من الإيمان . فلا مهبط - إذاً - لسكينة الإيمان إلا الإيمان على درجاته وجنباته

 من أدناه إلى أعلاه وبينهم متوسطات، فلا تشذ قلباً من هذه وتلك إلا وتلا وتنل

إن السكينة في القرآن نجدها في صنوف مثلثة من الآيات: بين نازلة



وبيّن شاملة للرسول والمؤمنين في انتين : منا وفي التوبة: فأنزل الله (o) (0)

تظافرت الأحاديث عن الصادين

سورة الفتع، الآية: 1A.
سورة البقرة، الآية: Y\&A.
سورة التوبة، الآية: YY.

وبيّن خاصة بالرسول






تمم: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك الـعمل . . حالات درجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهي تمامه، ومنه الناقص المبيَّن نقصانه، ،
(1)

قد (Y) بإيمانه - وترى كيف يختص اله البا با بكر بسكينته وإنزال جنود عليه فير مرئة وبية وجعله كلمة اله العليا - نم يحرم رسوله عن مذه وتلك، ومو الذي الذي تنزل عليه سكينة العصمة والطمأنينة دوماً - مع المؤمنين ومنفرداً كما مضت ميت آياته.










الخليفة، وتخفيضاً لساحة الرسالة الـالـ


 الرسول مو حاحبه، فليفرد ضميرمما ويردفا؟ النا لا أدري! ولا يلا يمكن تفهم معنى الآية إلاّلا بعد التحلل عن التعصبات الراسبة!


 وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل

المفرطون النار|"(r)
إذاً فالسكينة النازلة على الرسول عصـمة وتسديد يحتاجه الرسول دوماً كبشر وكرسول، مهـما كان في أكمـل الإيمـان، والنـازلة على من دونه لاستكمال الإيمان، أو الحفاظ على الانى الإيمان في هـجمات الان الانطراب الان التي




وواقع السكينة في صلح الححيبية هي مجمع حفاظ الإيمان وزيادته وإن كان النص أجمل عن حفاظه إلى زيادته - إذ كان البعض في ذلك الج الجو
 تعطي الدنية في دينناله؟ فيجيبه الرسول
 حيث صـمدوا وصابروا على عضال المحنة فلم يشكوا، وأما الرسول فهو
 يحتاجه في كل زمان ومكان، ولذلك لا يردف هو بالمؤمنين هنا .
(1) سورة الثوبة، الآية: 1Y\&.
 هو عن أحول الكافي) . سورة الحجرات، الآية: 1 ا

لقد مرت على المؤمنين في الحديبية مواقف مُرة عملت في قلوبهم ما
 آلَحَرَمَ . . ه إذ حسبه بعض أنه الآن، وكما يروى عن الخليفة عمر أنه جاء


 رسول اله

فهذه الصورة التي تزعزع أركان إيمان الخليفة عمر، ترى ماذا تفعل بمن

 إلى الصلح الفتح - لم يكن هيناً على نفوسهمم، فأصبحوا - على درجات
 حتى أنزل اله السكينة في قلوبهم فارتاحوا إلى طمأنينة والحمد لها و ا وإضـافة إلى السكينة الإلهية النازلة في قلوب المؤمنين كجند إلهي في




ليس الله سبحانه كـمن يجند من لا طاقة له بمُرامه، أو لا يمشي إلى






الأسباب، فلا يرسل جنوده إلا لنصرة من جنّد طاقاته كلها في سبيل الله،
 إلى قلوبهم كالسكينة، وإليهم كجنود مرئية وسواها بما نبه عليها في طيات


ترؤهَأًا . . .







 تم هذا اللفتح المبين، وإنزال السكينة - قبله - في قلوب المؤممنين، وإرسال جنود سماواتية وأرضية، إنها تهدف ضـمن ما تهـدف من تعزيز الرسول الأمين :



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التوبة، الآية: •ع ع } \\
& \text { (Y) سورة الألزاب، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: Yا } \\
& \text { (£) سورة المدُّثر، الآية: با } \\
& \text { (0) سورة المدُّثر، الآية: ابـ }
\end{aligned}
$$




جنود إلهية هنا بعزّة الها وحكمته : حكمة الغلبة على عدوه بعد عزته، وهناك بعلمه وحكمته : حكمة الانتصار لعباده بعد علمه، تحتف بالمؤمنين
 نفس لما إليه المصير، والله بما يعملون بصير .
 وللمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات عذاب فوق العذاب، واله شديد العقاب!

هناك للنبي والمؤمنين بعد السكينة والفتح المبين أربع درجات والى

 وجاه أربع وأين أربع من أربع؟: درجات ودركات!
وترى لماذا يتقدم دخول الجنات على تكفير السيئات، ولا دلا دخولَ في

 دخول في الجنات! تم وهنا ومناك: عظيماً في حساب الها ولها عظيماً في الحق، عظيماً في نفوس من ينالونه، وعظيماً في الأولى وعظيماً في الأخرى! ترى وكيف يتقدم المنافقون والمنافقات على المشركين والمشركات؟
 هِنَ النَّارِهِ(') فإن الـمنافق أقرب خطراً وأصعب وقعاً على الـمؤمنين من

المشرك، فإنه متظاهر بما بطن فيُفر منه ويُجتنب، وذلك يتظاهر خلاف ما
بطن وهنا الويل! .
 دركات الشُرك والنفاق وضعف الإيمان، كما حصل من الخليفة عمر في

 من ظن السوء بالله كأنه خالف وعده، وظن السوء برسول الله أنه أعطى الدنية في دين الله، وترى أن الله يبعث رسولاً يعطي الدنية في دين الله؟!



-鲳) . . .
وفي الحقق أن قلب المؤمنن وسواه متقابـلان في الظن بالله، حسب
 الله، لأنه موصل النياط ومربوط النيّات باله، وفيض الخير لا ينقطع من قِبَل



دائرة سوء على المنافقين والمشركين كما هنا وأخرى تخص المنافقين


(1) سورة الفتح، الآية:
(Y) سورة آل عمران، الآية: 10 (Y)
(Y) سورة التوبة، الآية:

الفرتاذ في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
وهذا إخبار إنذارِ من الله وليس دعاءً رغم ما يُزعم، فمن هو المدعو له في دعائه لو دعى؟ وليست الدعاء إلا فقرأ وقصوراً عمـا يرام، فتدعو من ون
 يدعوه، أو معه حتى يشاركه فيما يدعوه، كلا! وإنما هو إخبار أن السوء -
 الذي يظنونه من الله وعلى المؤمنين، وإنما عليهم بما قدمت أيديهم ولمـم وإن الله

ليس بظلام للعبيد.


. مَهِيكًا
تم إن السوء قد يكون في زاوية من زوايا الحياة هنا وفي الأخرى، وقد


 خَكِلُونَ(1) وكلما كانت أسوأ وآكد فإحاطته أحوط وأخلد، وترى إذا كانت
 إنها تلحقها ثالوث الغضهب واللعنة وجهنم المصير، ومن تمم:
:
....
 وجهنم المصير، ثلاث بـلاث، وأين ثلاث من ثلاث!
(1) سورة البقرة، الآية: 1A.



 (\$شَهِدُّا يشهد لله برسالته، بقوله وعمله وتقريره، فإنه على بينة من ربه، وهو بنفسه آية معجزة إلهية، كذلك وبقرآنه المبين، فقرآن محمد ومحمد القرآن آية شاهدة واحدة بمظهرين، وقد كان خُلته القرآن، وكله قرآن، لو قرأت صصحيفة حياته وصفحة حركاته وسكناته فقد قرأت القرآن كله، فإنه القرآن كله.
 وشاهداً على أعمال الناس صالـحة وطالحة برقابته، يتلقاها بما يلقيها إياه





 (ؤنَذِِْرَا يستزيدون فاستزادة الإيمان، ولكي تكمل هـنه الرسالة السامية في زوايا

$$
\text { (1) سورة الأحزاب، الآيتان: هع، } 7 \text { ع. }
$$

$$
\text { (Y (Y سورة الإسراء، الآية: } 1 \text {. }
$$

 (£) (£) (0) سورة قَ، الآية: rv.

الشهادة والتبشير والإنذار، وفي كلٌ تتوفر البراهين القاطعة التي تزوي عن زواياه كل شبهة وريبة. . وترى لماذا هذه الرسالة المثلثنة المدعمـة بهذه

نتائج أربع على ضوء هذه الرسالة الشاهدة المبشرة المنذرة: إيمان بالله ورسوله، ومن نم تعزير الله وتوقيره وتسبيحه، طالما الأخير خاص باله،

 الأصل في المكانة والكعلام هو الله فليرجع إليه ضسمانر التعزير والتوقير والتسبيح، ولأن الرسول يحمل رسالة اله فليشمله ما سوى التسبيح الخاص باله، شمولاً هاشمياً على ضوء رسالة اله .

والتعزير - خلاف ما قيل - ليس هو مطلق النصر إذ يقابله في آية








$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأمراف، الآية: lor }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: }  \tag{r}\\
& \text {.V : سورة محمد، الآية الآلا }  \tag{r}\\
& \text { سورة القمر، الآية: •1. } \tag{£}
\end{align*}
$$

لغالب كما اله، أو مغلوبب كالمكرمين من عباد الله دون الذليل، ومطلق النصر يشمل النصر الذليل كما يشمل العزيز غالباً ومغلوباً.
 فتوقير اله هو تعظيمه كما يحق له في ساحة الألوهية، وتوقير الرسول تعظيمه على حده وحدود رسالته، فلو سويت بين الله وبين أحد من خلقه لما وقرته فإنه
 كان المسوى به رسول رب العالمين


 الأصيل بالبكرة والبكرة بالأصيل، أن يعيشوا العزيز الغفار، وأنه يشمل تسبيح الصلوات واجبات الصات ومندوبات وسواهما من
 يضمان ما بينهما من آونات، اتصالاً للقلب باله على أية حال، كثمرة نهائية للإيمان بالله ورسوله، وهذه الحالة التجردية الراقية هي التي تفتح طريقاً

للسالك إلى مبايعة الرضوان:


المبايعة منا هي مبايعة شجرة الرضوان في صلح الحديبة


(Y) سورة الفتح، الآية: 11.

سورة نوح، الآية:

نم المبايعة منها البيع المتقابل بين اثنين، ترتكن على مبايع ومبايع له وسلعة ونمن للمبايعة، وهنا المبايعون هم المؤمنون، والمبايع له هو الرسول كرسول، ومو الله كمرسل دافع للثمن، والسلعة هي أنفسهم وأموالهـم والثمن





ومنها مبايعة البيعة: نوع من الميياق ببذل الطاعة، ويايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له إذا رضخ لهـ ، ويمثلها في العادة وضع يدي المتنبايعين على بعض إنجازاً للبيع، ومبايعة المؤمنين تحت الشجرة تضـم كلتا المرحلتين
 اله يده كمشتر في هذه المبايعة وكمبايع له في هذه البيعة، فهي - إذاً - يد المبايعة البيعة، إنجازاً للبيع وإيفاء للبيعة دون أن تكون هنا هنا أو هناك جارحة، اللهم إلا للرسول والمؤمنين في تمئيل البيعة.
 هناك أيدِ من تحت للمبايعة هي أيدي الرسول والمؤمنين، ويدٌ من فوق هي

 إقبالاً إليها، فهي يدّ فوق الأيدي ولا تزال في كل مجال، ولكنها في مجال

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: } 111  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: Y•V } \tag{r}
\end{align*}
$$



 ولا يحب الناقضين اللعناء.

تم اليد ليست هي الجارحة فحسب، إذ تستعمل في كل ما للجارحة من أخذ وعطاء وقوة ورحمة وحنان وسلطان أم ماذا؟ لدلد غلب استعمالها في
 ومن القرائن القاطعة صاحب اليد بكيانه، إن كان يصـاحب يداً جارحة


 وهناك إلا يد غير جارحة، فما ظنك برب العا العزة في يده ويديه وليست له أية


 والكينونة، فوقية تخرجها عن ذوات الخلق وأفعالهم وصفاتهم، عن مادياتهم
(1) سورة الثوبة، الآية: Ill.
(Y) (Y) (Y مائة وعشرة موارد تذكر اليد في القرآن بصيغها اليختلفة لا نجد إلا قليلاً يعني منها اليد


 وخرب حسها
سورة البقرة، الآية: Yrv .
سورة الأعران، الآية: ov.
سورة الأنعام، الآية: r"l. .

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
 شيء، فهل تظن بعد أن له سبـحانه يداً جارحة - أو تزيد قولك - كـما
 وليس هذا إلا كالقول إنه يجهل كما يناسب علمه، ولا مناسبة بين الجهل والعلم، ولا تناسبه تعالى آية جارحة، فليست القولة الأفيونة العفنة: (كما تناسب ساحته) بالتي تصسحح الغلطة المستدحيلة: آن له يداً جارحة، فالأوصاف والحالات المستحيلة الذات بالنسبة لساحة الألوهية لا تصح
 الكممالات والنقائص، فلا تناسبه على أية حال يد الجارحة فإنها جارحة





 اللذين لا يفهـمون لغغة الناس اتّاقلوا في تفسير يد الله إلى أيدي النـاس! والمفروض على الناس أن يجردوا ما له عما للناس وسواهم من خلق اله،


وهذه الآية الفريدة في نوعها وسبكها تفسر يد الله ويديه في آياتها، أنها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: } 1 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المؤمنون، الآية: 1^) } \\
& \text { (r) سورة الملك، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة المائدة، الآية: } 7 \text { (1). }
\end{aligned}
$$

فوق الأيدي، لا فوقية الجهة إذ ليست له جهة، وإنما فوقية الذات والصفات خارجة عن الحدود والجهات، فوقية تجعلها ليست كمئلها يد ولا مي تماثل

 القدرة والرحمة، والعذاب والمغفرة، والملك والسلطة، والقبضة والبسطة، وفي كل ما لها من ذات وأفعال وصفات، فوقية مئلثة تفصلها عنها في كافة الجهات.

تم المبايعة لا تختص بخلفياتها، المؤمنين زمن الرسول، فإنها مبايعة الله، فطالما الرسول يموت فاله تعالى حي لا يموت، فبالإمكان تحقيق هذه البيعة وتلك المبايعة منذ الرسول إلى يوم اللدين، كما النكث والوفاء يشملان
 كما وأن رضوان المبايعة من اله للمؤمنين المبايعين، ليس لزاماً عليه لهم وإن نكثوا أو نكصوا على أعقابهمّ، بل إن آية النكث الْ والو الوفاء تشير إلى

أن هناك - بين المتبايعين - ناكثين وأوفياء:
 الننكث نكص عن رحمة اله، ونفث في عقد من نقمة الله، وصورة البيعة


مهما غاب الرسول، فإن المرسِل باقِ لا يزال ولا يزول! الها
 كان خفياً - نم ظهوره مستقبلا في تقلب الأحوال، إذ عنده تظهر حقائق
الرجال .

الوفاء والأوفياء.

ثم المبايعة هذه تشمل عقيدة الإيمان وعمله وجهاده، سمعاً وطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف،


منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، فمنهم من نكث ومنهم من أوفى :













 (4) (4)

بعلما تمت يعة الرضوان تحت الشجرة، مع الإثارة إلى مخلفين عنها،
 المخلفين وعن الموفين الموافين معاً : تنديداً شديداً بالمخلفين يضم ملاحم

الغيب إخباراً مسبقاً عن سوء سريرهم ومصيرهم وللَّا يظهر ولا حان حينه، أنباء غيبية تنبئ النبي والمؤمنين من ذي قبل حتى يأخذوا عنهم حذرهم الـمهر، ولا يرتكنوا إليهم بجواذب الادعاءات الجوفاء، يفضحهم ويوقفهم مكشوفين



بكل حفاوة واحترام، وقابلوه بكل جفاوة واخترام:
重

 إن المخلفين من الأعراب وهم: المتروكون في أمكتتهم خلف الخارجين المجاهدلين، وهم أهل البوادي غير الحاضرين ولا المتحضرين، وهم الذين


هؤلاء هـم المنافقون المستسلمون، وقد كان لهم آلا يقولوا - على أقل تقدير - مقالتهم تلك الفاضسة، ولكي يبدلوا كلام اله، رغم أنهم أرادوه:

 ولم يكن إلا مـا قال الله، آية بينة معجزة تجمـع الإعجاز إلى الإنباء التنديد بالمخلفين ولله الحمد.

 (1) سورة التوبة، الآية: AV.

وقلوبهم كافرة، أترى القلب المؤمن يشتغل عن واجبات الإيمان بالأموال
 عن تكاليف الإيمان، وعن الدفاع بحق الإيمان، ما نهض مؤمن بحقه، ولم يقم للحق قائمة! .

وإن الجههاد النابض في عروقه روح الإيمان، هو الذي يحانظ علانى

 من قبل ومن بعد!

 بالأموال والأهلين لا يدفع عنها وعنكم ضراً ولا يجلب نفعاً، إذ الأسباب لا


 اله، أو أن هنالك من يملك لكم من اله شيئاً كما تهوون من دون الها إلا إن أراد
 فهل من إله غير الله يدفع عنكم ضركم أو يجلب لكم نفعكم؟ .

وإنما الإيمان هنا الاستسلام لأمر اله، لقلدر الهُ وطاعته، حيث التثاقل
 أو أي عاقل، فليس شغل الأموال والأهلين باللذي يثقلكم عن الجّا
 هو الذي يؤخركم عن واجبات الإيمان، رضى بالحياة الدنيا عن الآخرة،


(1) ${ }^{\text {آلَأَخِـرَ }}$

وإن أعمالكمب خلاف الجهاد، المـخلفة عن الجهاد، هي ناتجة عن
ظنكم السوء بوعد اله :


 وعن خيبر وفتح مكة فيما يأتي، طالما البعض منهم تخلف عن عن البعض، وبعض عن الكل، فلما تحقق الصلح في الحديبية قال المـخلفون مقالتهم




وكما في خيبر مخلفون هكذا وفي فتح مكة، فأعذارهم أضراب، كما هـم أضراب، وهـم كلهـم يعيشون إضـراباً عن الجهاد وتـاقـلاً إلى ظنون وأعمال متشابهة النفاق!
 تلك: (شغلتناه - بل شغلكم ظنكم السوء بالله أن لن ينصر عبده، وبالرسول

 والشيطان هو الذي يزين شيطنات العقائد والأعمال في قلوب ذويد فيصدلمـم

 غيّهم يتردُّون وفي عيِّهم يترددون فيسمى تركه لهم في هذه الـمهالك تزييناً


 ففاعل الظن السوء هم أنفسهم بكفرهم، والمزين لهم ظنهم هو الـمر الشيطان القرين لهم بما عاشوا كفراً وعشوا عن ذكر الرحمان، وهو الله بما لم يحل بينهم وبين الشيطان أن يزين لهمّ، وأن تركهم في طغيانهم يعمهون.

 الهلاك نفسه والفساد نفسه، والبور الماضي - في اللحياة الدنيا - دائماً هي




فنسيان ذكر الله، ومن نم الظن السوء بالله وبرسول الله، مـما الأساس
 (9) بورً

نم هـب أنهم بظنهم السوء أن لا غلَب للرسول اللخروج معه، فلماذا بعدُ استحالة الرجوع إلى أهليهم؟: : وأَن لَّن ينْتِّبَ

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الانشقاق، الآية: } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: 1A. }  \tag{4}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: MA. }  \tag{7}\\
& \text { سورة النمل، الآية: ع . }  \tag{v}\\
& \text { سورة الصف، الآية: } 0 \text {. } \tag{^}
\end{align*}
$$

بور مصلر بمعنى الفساد أو الهلاك
 الاستـحالة، والظن مـا دام ظناً لا يستحيل، فضـلاً عن تأكيد وتأبيد الاستحاللّ؟ وإنما يستبع حسب بُعد الظن

نقول: إنهم بكفرهم المتيقن الواقع أيقنوا عدم الرجوع، ولم يكن موقعهم الا الظن، إذ لم يملكوا برهانآ لنلك اليقين، فهم في حسابهم أيقنوا
 البعث، والزعم يستبعده دون استحالة، ولكن زعمهم أصبح يقيناً لهم، دون
 في إشارات إلى: كيف يجب أن تكون؟ وتنديدات بما هي دون دليل .

وواقع ظن المخلفين - السوء - كان بحيث يحيل انقلاب الرسول


 وإنما الخسارة الوقتية النشكلية منا وهنالك، في الحرب السجال الـال، متعاملة مع خسار الإيمان وبواره، تجعلهم يحيلون انقلاب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم سالمين .

إنهم لم يروا غير تلك الخسارة الحربية الشكلية، ولم يفكروا في سواهها
 كذلك قلوبهم بور جرداء، لا تخصب إلا ظن السوء باله وبالرسول. وهكذا يكون دوماً دور الكفار والمنافقين البور، بحق المؤمنين النور،

سورة الفرقان، اللآية: الآية: V. ال.
 عن طريقهم المـخوف، المحفوف بالبلايا بالأشلاء الضسايا، حباّ للسلامة والأمان، متوقعين في كل لحظة انتهاء دورهم، حتى يأحذوا هـم في حريات



- ${ }^{\text {cَ }}$

ولكنما الميزان هو ميزان اله، يحول المـحال - بزعمهـم - واجباً، والواجب - في ظنهم - محالاً، فإنه مقلب القلوب ومحول الأحوال .

 من لا يؤمن باله ورسوله - طبعاً - هو كافر باله ورسوله، فهو بكفره
 الشريرة المسعرة بنيران الشهوات الكافرة، فهم سعير هنا معتد، للمَّا يظهر في
 شديدة التأجح هنا بـاطنة معتدة قبل الواقعة، أو ظاهرة واقعة : إذا وقعت

الواقعة.
فظنهم السوء باله، وأموالهم وأهلوهمر، أنها تتعامل في تأجيج نار الش

 والتدمير، ملك الغفران والعذاب، وإن كان الأصل هو الغفران لمن يعمل له


$$
\begin{aligned}
& \text {. سورة الروم، الآية (1) } \\
& \text { Y• مورة البقرة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

 غضبه، وفضله عدله، مشيئة عادلة فاضلة دون فوضـى، فمن شاء الكفر واعتمل له عذبه، ومن شاء الإيمان وعمل له غفر له.



 مذه التصريحة التبكيت والتنديد بمن يعيشون نفاقاً عارماً لكي يعرفهم النبي

 اللحديبية، فثم إذا اتجه الرسول والمؤمنون إلى خيبر - كذلك اناقلوا إلى الأرض، ولمّا تم الفتح وانطلقوا إلى مغانم خيبر ليأخذوها - انتبه المخلفـا



 حرب الصلح في الحديبية، وحرب الفتح في خيبر، وفتح الفتوح العنوة في مكة، فهم دائبو الاعتذار هكذا ، حتى ولي الـي اتباع المؤمنين لأخل غنائم خيبر، وإن تمت الحرب، فلعل جماعة من خيبر يترصدون بمن يأتيهم لأخلا الغنائم

> فينتقموا منهم.


 و"هذهها : هي مغانم خيبر - وهي خاصـة بالمؤمنين، فلو اتبعهم المنافقون
 أخذ الغنيمة في راحة وطمأنينة، فضلاً عن المتابعة في الحروب الخال الخطرة التي قد لا تكون فيها غنيمة! . . ولعل هناك قولاً غير هذين أن لن يتبعوهم وإن لم يكن من القرآن .

 وردع إلهي إن غيض لهم شيطاناً فهو لهـم قرين، ولكنهـم إذ لا يفقهون انـون

 في محاولات تكذيب الله وتبديل كلام الله، فإنما هي قولة فارغة فاشلة ممن يحاولون تحقيق المحال ولا يستطيعون.

فلماذا لم يخرجوا مع المؤمنين ولا مرة، وحتى لأخذ الغنائم؟ إنها لآية بينة معجزة تتوفر في إنباءات القرآن، لكي توقظ الرسول والمؤمنين بمكائد


 وأقوالهم الهابطة الخابطة العمياء: فما مي الرباط بين أن تحسدني وأن أترك ما أقدر عليه وأحاوله؟ أحسداً كأمر باطني يحيل فعلاّ يحتال له ويحاوله



 مُّتْتِيمَاهُ(1) وكيف يمكن أن تبطل الآية المعجزة بمحاولات منافقة ممن لا

يفقهون؟!.
وإنها كانت فتح خيبر بعد أقل من شهرين من صلح الحليبية، وافرة الغنانمّ، وحصون خيبر هي آخر حصون بقيت لليهود في الجزيرة كأقواها وأغناهـا، وكان قد لجأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة مـمن أُجلوا عن الجزيرة من ذي قبل .
وقد فتحت واغتنمت فحلاً للمؤمنين دون مشاركة للمنافقين، ومن ثم فتح مكة وهي كانت أغنى وأقوى من كل فتح يأتي أو مضى، وكذلك كان
 بالمخلفين يحمل لهم بشارة أجر حسن لو أطاعوا، وعذاباً أليماً إن تولوا :

 تهديد ثالث يوجه إلى المـخلفين بعد الحديبية وخيبر أنهم سيدعون إلى


 والعُدة! فهذه الدعوة الأخيرة لا بد وأن تصرم هؤلاء الأشداء دونما رجعة أو مراجعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفتح، الآية: • } \\
& \text { (Y) سورة الروم، الآية: ع ع }
\end{aligned}
$$

وترى أنهم يهود خيبر؟ والجزية طريقتهم الثالثة بأنهم أهل كتاب! ولم يكن بأسهم شديداً وجاه الأشداء الآخرين ككفار مكة والفرس والروم،




هذا الدليل المئلث ينحي الآية عن خيبر وأضرابها، ، ويحصرها فا في المششركين اللذين بلغوا في القوة اللذروة في صنوف الأعداء المنـاوئين للإسلام، منذ الرسالة إلى أمد.
إذاً فليسوا هم هوازن ولا نُقيف، لا وحتى الروم الأشداء في مؤتة وغيرها، إنما هـم مشركو مكة أو الفرس أو هما؟



 مقاتلتهم وإسلامهـم وقد أسلموا دون قتال! ولم يسبق لذلك مثيل في الفتوحات الإسلامية أبداً .

ومن جهة أنهم كانوا حاضري الجزيرة فلا يعبر عنهم بـ (قوم) المنكر كمن
 حتى يسلموا) يشبه أنهم الفرس، أكبر دولة حينذالك وأخطرها خـد الا الإسلام ولكن (أو) هي أصلاّ للتخيير وأخرابه(1) إلا بقرينة قاطعة تدل على آنها


 معروفين فيها قد يُجهل خطرهمه، أو أنه تنكير التعظيم إثـارة لعظيم مكرهـم وخطرهم.
 وفي المكان والزمان، لكنهما قوم واحد في الشرك والبأس الشديد، والكفر ملة واحدة .
إذاً فـ (قوم) تنكير تعظيم لعظيم الخطر لمشركي مكة، وتنكير تجهيل

 المحتلة عندهم عاصمتها، والفرس كانوا خطرآ على استمرارها .
 أسلمموا ففتححت مكة عنوة، وغاية للآخرين حتى أسلمموا بعد القتال،،
(تقاتلونهم حتى يسلمو|).
والآية تتحملهما بمرجحات كلِّ في دلالاتها كما مضت، ولا ولا أخطر على الإسلام في حاضر دولتها من مشركي مكة وفي مستقبلها القريب من مشركي فارس
ولأن مناوئي الدولة في بدايتها كانوا أخطر عليها، ترى الآية تعنيهم أهالة والآخرين كتابعين، حيث اللعوة الإلهية بالوحي تخص قتال الأولين

 ضمنياً كما بيننا .
(1) إذ لو كان بمعنى حتى نصب فكان (يسلموا).

فهذه الآية أيضاً من ملاحم الغيب لمستقبل الفتح العنوة في مكة وفتح القتال الغلبة في الفرس، أن المـخلفين من الأعراب سيدعون ضـمن المؤمنين

 أليماً ولن يضروا اله شيئاً، حيث الفتح عنوة وغير عنوة لا محالة كائن دونما حاجة إلى المخلفين من الأعراب، اللهم إلا ابتلاء لهم لكي يعرفوا ويعرفوا


تلك الدعوة الصارمة العامة باستنفارها من يقدرون على إجابتها، أنها تحرج عامة الناس إلا الأعمى والأعرج والمريض :

 الحرج هو حالة فوق الطاقة نفسياً أم سواهـا، تستأصل الطاقات كلها لحد يضيق كل مدخل ومـخرج كأنما يصَّعد إلى السماء الـوا الخالية عن تنفس :
 حيث التصعُّد إلى السماء هو الصعود الصعب الذي الْي يضيق النفس في الصدر ويخنق، وذلك حينما تجاوز كرة الأوكسيجين حيث تخنق .


 فالأعمى والأعرج وكل مريض يتحرج عن الـجهاد يعفى عنهـم في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: 1Y0. } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: } 7 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة الحج، الآية: VA. }
\end{aligned}
$$

استنفار الجهاد(1) كما في سواه من تكاليف عامة أو خاصة، اللهم إلا مرخاً لا يحرج أو مريضاً يكلف بأدنى من حرج، كنلك والأعمى والأعرج إذا

كلفا دون حرج
والضابطة السارية في عامة التكاليف هي وجوب تطبيق أحكام الله، في طاعة الله ورسوله قدر الممستطاع ودون حرج، دون أن ينقص المححرجين من
 تماماً : ولو أن مسلماً حرجاً عن القتال تركه ناوياً له لو استطاع أطاع اله تماماً :

آلِّكمَا : كلٌ دون حرج وقدر الطاقات والإمكانيات.

فلو أن أعمى أو مريضاً أو أعرج استطاعوا حضور الجبهة دون أو أو
 فإنما هو مثال لأكثرية موارد الحرج: العمى والمرض والعرج، دون حصر
 هو الحرج أياً كان وفي أي كان.
نم للحرج المنفي في الدين حدود لولاها لم يثبت حكمه :
 دخل في حصوله، فلو استطاع سلب الحرج الموجود، لم يكن تكليفه بـما

 فتكليفه عندهما ليس حرجاً في الدين حتى ينفى، وإنما حرجّ منه فلا ينفى .
 لرسول اله
 إذا لم يطيقوا .

 الرسول




 ينفي عنه حرج البيئة لكي ينفي عن المؤمنين كذلك، وإنه نموذج هام ينبه حملة الدين أن لا حرج عليهم في تبليغ رسالات الها اله وتطبيقها، فلا يختلقوا أعذاراً وعناوين ثانوية في تحليل مان حرمه الها الها أو إممال ما ما فرضه الله بحجة أن الناس ينقمون منهم أو يعترضون، فيقن ألبوا أمر طاعة اله إلى

طاعة الناس
فلدن الله لا مواربة فيه ولا أنصاف حلول ولا مسايرة، إنما هو الحق
 الناس الذين يختلقون عقبات دون أمر الشه إلا نسناس، فاله اله، لا تتركوا حكم الش لمسايرة ومراضـاة النسناس . وجملة القول هنا إن لا حرج على النبي ولا حملة رسالته فيما فرض




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحزاب، الآية: } \\
& \text { rv : سورة الاحزاب، الآية الالاية (Y) } \\
& \text { (r) (r) سورة النساء، الآلية: } 70 .
\end{aligned}
$$













 ( إِ



 6 دُونِ ذَ

 لقد مضـت آية في هذه المبايعة المجيدة المرضية وهذه ثانيتها، تنحو
 إلى الله عما شجر بينهم من زعزعات ومشاجرات، فبايعوك هناك ثانية بعد



 أمر مضى، كما عبر عنه أولاً بما مضى: (إنا فتحناله. نرى هنا إثابات تلو بعض، لأن المؤمنين في جبهة الدلديبية بايعوا ماحب الرسالة تتحت الشُجرة السمرة(1)، فلم تكن سهلة هينة لا تعلداوا الخيال والمقال، وإنما عملية ممتحنة صعبة، وعقبة كؤودة ملتوية اجتازوها


 والأربعمائة الذين بايعوه، كلهم بمن نكث بعدئذ ومن أوفى؟ فكيف يكون الناكث للبيعة من خير أهل الأرض؟ كار .
 قال: بينا نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الش اله





والحق أنهم هم المبايعون المؤمنون الثابتون الأوفياء(1) لا المسلمون المستسلمون والناكثون، كما اله خص الموفين منهم بأجر عظيم وَوَّنَّ آَوَفَّ
 الأولى، ومن إنابات أخرى في الأخرى.

ولذلك نرى المرضى عنهم هنا هم المؤمنون فهم الأوفياء، والمبايعون
 نكث ومن أوفى هِ فالأوفياء هم المؤمنون المرضيون في آية الرضوان والناكثون

- غير مرضين

إن المبايعة هذه كانت درجات حسب درجات المؤمنين، فمنهـم من بايعه وقتها شكلياً نم نكثها، ومنهم من بايع فقط على آلا يفر من زحفـ، لا لا
 درجات حسب اللرجات، كما أن النكث كان دركات حسب اللركات.

فكما الآية الأولى تملح - فقط - الأوفياء ممن بايعوه تحت الشجرة،

 البيعة من الأوفياء دون الناكثين اللعناء.

 سورة الفتح، الآية: •1.

 على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت
 كما علي


ولو أننا استشرفنا إلى تلك اللحظة القدسية، لوجدناها أقدس موقف في في تاريخ الإيمان لحد تحقق رضوان الله عن مؤلاء الأوفياء السعداء:
 كذكرى لهذه البيعة المجيدة ولم يقطعها الخليفة عمر(1) اللهم إلا مخافة أن
 الرضوان، وإنما منع المتوسلين بها أو العابدين لها لو الو كانوالوا، وإلا فلتهدلم الكعبة - والعياذ باله - إذ يعاملها هؤلاء كأنها الشا!
نعم يجب استئصال الأصنام والأوثّان من الوجود لكي لا يبقى آثر منها
 التوسل أو الاستشفاع بها إلى اله.
 بيعتهم وكظم لا ستفزازاتهم وضبط لمشاعرهم لكي يستسلموا لدكم الرسول.
 وترى أن اله علم ما في قلوبهـم بعدما بايعوا كما يفيده معنـى الفعلـ (اعلم" وتؤكده فاء التفريغ، والله عليم بما في القلوب منذ خلذ خلقها وقبله؟
 وسبحانه، كما في أخرابه طيات آياته . فقد تعني (اعلم" هنا أنه تعالى جعل المبايعة اللحقيقية علامة للأوفياء
 الأحوال يعرف جواهر الرجاله .
 (1) اللر المنور 1:


وقد يشملهما الفتح القريب لانسلاكهما في سلك واحد، ومـما نتاج فتح


هذا الجمع:

هذه المغانم الكثيرة تباعاً للفتح القريب، منها معجلة بعد الحليبية ومنها
مؤجلة إلى فتح مكة :



فهذه المعجلة هي مغانم خيبر، وأخرى لم تقلدروا عليها، منها مغانم مكة، وهاتين هما تلو فتح قريب، فليكن فتح خيبر ومكة معاً .

 طلبوا حضورها، فإنها كانت من إثابات الحلديبية.
إن إثابات الحديبية للمؤمنين الأوفياء نفسية ومادية هي أيضاً ذريعة لها :
 في خيبر ومكة استوثقت به الجزيرة إسلاميان، ومنا ومغانم فيهما كثيرة في خيبر وأكثر في مكة، وأخرى تتبعها من فتوحات وغنائم ما داموا مؤمنين مسلمين

الدر المتنور








 للنصرة والعزة الإلهية، وفتح خيبر بغنائمها : آية للغلبة الآتية في فتح الفتوح،
 ملتوية قبل الحديبية وخيبر، وتجربة المؤمنين فيهما عبّدت لهم هذه الشائكة

فأصبحت صراطآ مستقيماً لاسترجاع عاصمة اللدولة الإسلامية.
 وكف. ." هو من أمثال „لتككون آية على الكافرين" إنذاراً لهمه، فهدماً لصرح





 منقطعة النظير

وترى أن هأخرى" هي فقط مغانم اللفتح العنوة في مكة؟ أم والفرس والروم كذلك؟ أم وسائر ما إلى ذلك؟





 الغنائم اللاحقة، ولا ريب أنها ونفيها تسبق الغنيمة كيفما كانت، بشارة ملفوفة منا، لم يحددها وهي غيب من غيوب الله، لبث الطمأنينة والرضـا في في نفوس المؤمنين باله، فلتكن كما مي شاملة للغنائم الإسلامية على طول الخط، ما لم الم
 كسرى وقيصر في حرب الفرس والروم ومن نم فتوحات أخرى(1) ما داموا هـم ناصرين لدين الله، مسلمين لا مستسلمين

 الـجواب: إن له إحاطة علم وقدرة بكل شيء على سواء كما تقتضيه ربوبيته، وإحاطة عناية بقدرته لخخواص عباده انتصاراً لهـم عندما خـعفوا


الدر المتنور 4 : Vo - أخرج حبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واليهتي



 وأخرج عبد ابن حميد عن عكرمة تال: يوم حينين، وأخرج عبد الرزاق وعبا وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : بلغنا انها مكة الما
 كما ولفظ الآلية تسامد ذلك الثـلـي الثمول. سورة النساء، الآية:

لا فحسب أنكم تغنمون هنا وهنالك، فإن لكم فتحاًّ متواصـلاً ما دمتم مؤمنين أوفياء، بشارة سارة سارية المفعول لفتوحات تترى أو لا تنهزمون:


إنها سنة ثابتة إلهية لن تتبلن، إن الكفار المهاجمين المقاتلين هؤلاء

 غير البارزة في الميدان، فإن لها شروطاً يجمعها جماع الإيمان خَوَلَا تَهِنُوا


ولقد ترى آيات تترى في تصريحات بطيات دعايات القتال الدفاع،


 متقين الله حق تقاته (9 ) معتصمين بحبل الشه لا متفرقين (9Q) داعين إلى


 تَّ

فلو أنهم غلبوا وجاه الكفار لم يكن تبديلاً لسنّة اله، وإنما تبديلاً لسنّة

الإيمان، وتبدلاً للإسلام الصامد بالاستسلام، فسنّة الانتصار دائبة لهم ما

- داموا مؤمنين



إنه نموذج من تلكم المواقف، حاضرية حاذرة في فتح الفتوح، أن الله

 المظظفرة، وإنه لمـوقف مشرف عديم النظير ألا تتطاول أيدي الممؤمنين المظفرين على من؟ على الذين آذوهم وشردوهم وقاتلوهم وعاملوهم طوال الرسالة ما لم يعامل به أحد من العالمين!

فبطن مكة هو داخل مكة وعقرهـا، لا خـارجها وخارج حرمهها: الحديبية، خلاف ما روت رواتها وفسرها مفسروهـا، ولا سيما وِيْنَ بَعِدِ آَنْ

 فتح سبيلاً إلى فتح مكة، فقد كانت تنهار قوات المسلمين لو قاتلوا، فلم يجدوا سبيلاً لفتح الفتوح بعدما انهارت قواتهم، وانصدمت نفوسهم بقتلى . فهنا موقفان مشرفان لفتح الفتوح، يجعلانه في قمة الفتوح في معارك

 الـمدينة في كل عام مرة أو مرتين، وكانوا يستعدون دوماً ويزدادون قوة لقضاء حاسم على المؤمنين ولكن . .
وموقف نانٍ مو أشرف، أن كف الله أيدي المؤممنين الـمظفرين عن المشُركين، كفاً للحمية وطبيعة الانتقام، خلاف ما يفعله الفاتحون

التوسعيون، ولكي يعلم العالم أن فتح مكة ما هو إلا فتحاً للقلوب لا توسعاً وانتقاماً بعد الاحتلال.

هذا - ومن ثم الآيات التالية التي تتحدث عن جو الفتح تؤيد بطن مكة وظفرها، أن ذلك كله ينحو منحى فتح الفتوح، وأن شـمل فتح الصلح في الحديية هامشياً وكذريعة له على بعض الوجوه.
إن كف أيدي المشركين هنا عن المسلمين يعم صلح الـمد الحديبية وفتح

 من بطن مكة وظهرها الحلديبية.

وكف أيدي الغزاة المسلمين عن هؤلاء المشركين الظالمين - الذي هو من منن رب العالمين - حجز المسلمين هنا عن ملابسات نفسية كثيرة ودقيقة لطيفة المدخل : من الزهو الذي قد يساور القلب، أو يتدسس إليه من سكرة
 توقِّه في القلب البشري
ومن أمثال هذه الزهوات يؤمر الرسول ربه : ليستر عنه ويسدده عنها وقد ستر : أن كف أيديهم عن المشركين. فتراه إذ يدخل مكة فاتحاً منتصراً، مكة التي آذته وأخرجته ونـه وحاريته ووقفت في طريق دعوته عنيدة؛ وعرقلت عليه، تراه يدخلها منحنياً له شاكراً على ظهر دابته، ناسياً فرحة النصر وزهوته، عفواً رحيماً لا ينتقم.
 إلى آفاقه، أو تتطلع دوماً إليها .


 : ( 6

وترى من هم أولاء الذين كف أيديكم عنهم؟ إنهم حمَلة ثالوث الضـلال



 وطالما الكفر كبيرة موبقة في ميزان اله، ولكنما الصد عن المسجد الحرام وصـد الهدي أن يبلغ مححله . . . إنه كبيرة في الجاهِلهئلية أيضاً، كريهة في عرفهم الذي يعرفون.

فلم يكن كف أيدي المسلمين الظافرين بهم عفواً من الله لهم لصـر الهر




فالـحملة الـجماميرية لا تعرف الصـديق من العدو حتتى ولو عرفت
 الها أيديكم عن مشركي مكة لكنتم تطؤوا المؤمنين مع المشركين، وطاًّ هو
 لقد كان هناك بعض المستضعفين من المؤمنين في مكة لم يهاجرورا ولم يعلنوا إسلامهم بُقية على أنفسهم وتقية من أعدائهم، فلو دارت الحون الحرب وهي وهاجم المسلمون مكة وهم لا يعرفون المسلمين الممجهولين لكانت عليهم معرة

تصييهم بغير علم، فدعاية عليهم من المشركين أن كيف يقتلون أضرابهـم.


ومؤمنات كانوا بين المشركين، ومنهم من كانوا في أصـلاب رجال وأرحام أمهات من المشركين، ومن مشركين قسمت لهم الهداية والدئول في رحمة

رب العالمين (1)
فهذه ثنلاث درجات وبركات ينتجها الفتح العنوة الرحيمة، رغم أنهم كانوا في نلاث دركات من كفر وصد عن المسجد الحر الحرام والهدي، وأين

نلاث من ثلاث!
 يَيَّأُؤِهِ من الذين يستحقون الرحمة - ف :

## 





 الدوام لا الزوال.


 أتول: وتد تشمل الآية جو الحديية إذ كف أيديهم من بعض فلم يبتل المؤمنون بتتل أضرابهم



 أحلاب ترم كافرين وكذلك القانم أخرجت ظهر ملى من ظهر من أحداء اله فتتلهم. سورة يونس، الآية: MA.
 وِنُهُر لا (العذبنامه أجمع" .
واللوا هنا تحيل العذاب الجماعي في الدنيا لجموع الكافرين إلا بتزيل تام، وكما الكافرون متزيلون عن المؤمنين يوم الدين، فاله معذبهم هناك دون مهل، كذلك يوم الدنيا لو تزيلوا فامتازوا عن المؤمنين، وحتى الذين هـم في في







 للفاسقين قبل الأكبر وبعد تزيلهم في طوفان نوح، أنه ليس إلا في الرجعة في دولة القائم المهدي من آل محمد وهذان التزيلان من قبل ومن بعد قد يستحقان أداة الاستحالة (لوها كما هنا لأنهما مستصعبان(£) كأنهما مستحيلان رغم أنهما واقعان.

سورة السجدة، الآية:
لـد نصلنا البحت حولّ في كتانبا ارسول الإنسا

 الثاني الني نعيش انتظاره فإنه لحد الآن طال أكثن منر من الأول وما ندري كم طائله، اللهم مجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أموانه وأنصاره آمين .


 مؤمنين ونساء مؤمنات لا يُعرفون فيما بينهم، وليدخل الله في رحمته من يشاء
 المؤمنين، هذا المثلث البارع من الحكمة الإلهية حال دون استئصـالهم في فتح
 ليس تفتح البلاد والانتقام من أهلها الظالمين، وإنما تفتح القلوب المقلوبة:


 ومتى كفروا وصدوا ذلك الصهد الكافر المائر الكريه ولـماذا؟ وهو في عرف الجاهلية أيضاً فيح؟ :



فيا لها من حمية حامية لا يكفي لها كفرهم إلّا أن يجعلوها ويفتعلوها في

 (رسول اله) عن اسـمه هِ
 معكوفاً أن يبلغ محله، ولا يعرف التاريخ جاهلية تبلغ محلها ولا حمية جاهلة الـا

$$
\text { (1) سورة مود، الآية: } 719 .
$$

توصل مدامها ! فإنها : حمية التعنت والتبختر والتبطر التي لا تتقيد بعقيدة ولا منهج إلّا فوضى، مخالفين بها كل عرف وكل حمية، منتهكين كافة الحرمات والأعراف، وحرمة البيت الحرام الذي يعيشون في ظله وعلى حساب قداسته الـي وحرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في أية جاهلية.
فيا لهله النفوس من قسوة وحماوة، لا تتقيد بأي ميزان إلّا وَحِيَّةً الَآِهِلِيَّفِهِ ويقابلها الطمأنينة الأمينة السكينة التي أنزلها اله على رسوله وعلى المؤمنين، جنات عاليات وجاه دركات سافلات! :


فللرسول سكينة التسديد حتى يهدئ بقمة الحفاوة واللين وجاه هؤلا الشياطين، فلا تظهر منه أية جفاوة. . وللمؤمنين سداً للثورة الفورة التي تتطلبها تلك الجاهلية في المشركين حتى يهدؤوا في ظلال الرسول دونما
فورة ولا ثورة.

فقلب المؤمن مستكن بربه، مطمئن بمآربه في سبيل ربه، ولكنه بحاجة إلى سكينة زائدة ليزداد إيماناً واطمئنانآ، حيث التقوى قد تفلت وجان الجاهلية، فبالسكينة تُلزم في ذواتهم وتندغم في إنياتهم :
 لفظته اللخاوية عن العمل والعقيدة، وإنما الدالة منها في كافة مجالات الدلالة، فإن الكلمة هي الدالة، ففي مجال العقيدة تدل، وفي مجال العمل

الدر المنور 7 ا •1 - أخرج الترمذي وهبد اله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير


 رأس كل تقوى، كذلك وعن مجامد وعكرمة وسعيد بن جيرير وعطاء وعن الزيهري أنها البسم اله الرحمن الرحبيه . أقرل ومي من فروع كلمة الإخلاص .

تدل، فلا تزال داللة فعالة حتى تستأصل كل طغوى، وتجمـع كل تقوى في كافة ميادين الحياة، ولكي تخفت صـت حركة وخالجة، داخلة وخارجة، فلا يتبطر ولا يطغى لذاته، وإنما لربه
 ولم تكن لزام التقوى بعيدة عنهم تُقْـم فيهمّ، فإنهـم كانوا مؤمنين مطمثين مستكنين بسكينة من الها - بل :


 أهلوها (جزاءً من ربك عطاءٌ وفاقاً) .
ويا لهما من معسكرين عديمي النظير في تاريخ الإنسان: ميلث السكينة



-
 هو والمؤمنون بعهد الله وميئاقه فيها ، فقد حان حين صـدق رؤياه في تحقيق عمرة الحديبية في السنة المقبلة:
سورة محمد، الآية: IV.



 وفي عن ابن عباس تال: كان تأيل رؤياه في ممرة القضاء.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون




ولقد زعمت جماعة كالخليفة عمر أن هذه الرؤيا لا بد أن تتحقق في الحديبية ولذلك شكوا سائلين الرسول بكل حمية، فجاء الجواب أن صِدقها في السنة المقبلة قبل الفتح وبعد صلح الحديبية، كما سجلوه في وئيقة

 الحديبية، وذلك لأن (اذلكه هنا ليس إلّا صدق رئلا فيا الرسول، ولم تصدق إلّا في عمرة القضاء بعد الحليبية بسنة وقبل فتح مكة بسنة.





 حسب وعد اله كدخولهم المسجد الحرام للتطواف حول بيت اله! .

هذه المشية الإلهية بجب أن يعيشها المؤمن في صورتها الطليقة دونما تقيد بشيء حتى تستقر في القلوب، ولكي تصبح حياة المؤمن صورة وضاء فـاءة





نم وليس دخول المسجد الـحرام خائفين كما كان قبل الصلح، بل
 محلقين ومقصرين حيث كانت عمرة القضاء، والمعتمر مخير بعد السعي بين
 الأضحى حيث الحلق متعين إلّا لمن استنى.


 والمدينة، وهو فتح مكة.

## عمرة القضاء:

روت الرواة أنه لـما كان ذو القعدة من سابع الهـجرة - التالي لصلع الحديبية - خرج رسول اله جماعة من المدينة وأخرى من أمالي الـحديبية، فأحرم من ذي الـحليفة

اللدر المتور 1 : ا 1 - أخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابو داود
 والمقصرين يا رسول الش؟ قال: رحم اله المحلقين - قالوا: : والمقصرين يا رسول الش؟ قال: والمقصرين.


وللمقصرين مرة.

أترل: استغفاره ها
 للـحكلقين نعن سائر ذنربهم السابقة. ولقد نصلنا القول حول حكم الحلق والثقصير ني الحّج والعمرة في كتابنا أأسرار. مناسك، أدلة: الحجج، وتد طبع باللغة الفارسية وسوف ينمل إلى اللغة العرية إن شاء الشا تعالى.
(مسجد الشجرة) وساق معه الهدي، وسار بأصحابه ملبين، فلما قرب من مرّ الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون

 الحوم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح اللى بطن ياجّه فيرل وسار وسار إلى
 الطريق بعيتت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محـمد! ما عرفنالك تنقض العهد! فقال فقال والوفاء! .


 فدخلها وبين يديه أهسابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راني راكي
 آخذ بزمام الناقة يقودها .
وهكذا صـدق الهه رسوله الرئيا بالحق، ثم كان الفتح بعد عام من عمرة

 وكما وعد:




 والمرسلون المسبقون عليه إنما يعدُّون لرسالته عدة بكا بكل عِدة وعُدة .



 وحاجات البيئات من ساكني الأكواخ إلى ساكني ناطحات الساب

 كيان إلا له مهما بقيت بقية ضئيلة من سائر الأديان، فإنهم لا بد وهـ وهم تحت ظل الإسلام ورقابته ومن أهل ذمته لا صوت لهم ولا صيت(8) مهما انحسر
 رسل الش إلا رسولي بالنسبة للمسيح في آية واحدة .
 ابي الحسن الماضي تال: يظهر ملى جميع الالديان مند تيام القائم . .

سياسياً في ردح من الزمن لانكسار أمليها وارتجاعهم عنها كنظام حيوي


وإظهار ووَدِينِ آلَّمِّهِ : الإسلام - على الدين كله، منه إظهار بالحججة


 ومنه إظهاره في واقع الحياة، غلَباً في الحكم على غلَبَة في الحجة وهو لا محالة كائن في الدولة الأخيرة الإسلامية.

وليس الإظهار هو الإمحاء حتى لا يبقى دين إلا وهو يفنى، وإنما هو




 (r)

وأما من سوامم من مليين ومشركين وماديين فلا نعرف عنهم في دولة
 ظهور دين الحق على الدين كله، وعلّه يلمح إلى وجود الدين كله حتى يظهر الإسلام على الدين كله.
$\qquad$
(1) (1) سورة آل عمران، الآية: 149.
() (Y) (Y)
(r) سورة المائدة، الآية: عا 1 (r)
 شـاهد لظهوره بمؤهلاته، زاحف بـلا سيف ولا حيف، لـما في كيانه من استقامة مع الفطّر والعقول، ومع نواميس الكون ككل، وما فيه من استجابة لمتطلبات الحياة والأحياء ما طلعت الشمس وغربت

وفيما يلي - لآخر آية من سورة الفتح - تلميح مليح بشرطي ظهور هذا الدين في شطري الرسول والمرسل إليهم، فيها رمز استمرارية الفتح المبين، دون وقفة على الفتح الأول، فلا يزالون فاتحين مـا دامووا يـحملون هـنه الرسالة السامية كما يجب وقلر ما حَمَلوا مما حمٌّلوا :






آية عديمة النظير تحمل تعريفاّ بالبشير النذير والذين معه بتمئيل وتقرير
 قاطعة آمال المسلمين المستسلمين، مزيفة كيان من يدعون الصشحابة كأنها تُرس عن كل قبيح، فهم لصشبتهم الرسول نبراس منير، مـخطبين معية الرسالة بصحبة زمنية ومعاصرة! .

إنها تحمل صورة رائعة عن سيرة الذين مع الرسول

 كحالتين جماعيتين تتقدمان على سائر الحالاتات، من لقطة تصوروهم في

 تكون مجرد صور وهيئات، فلانها تكون من الأعماق تصورٌ في سيماهم




ويا له من مثلث بارع من الكتب السماوية الثلاث تعريفاً باللذين معه، وأن لو استقاموا على الطريقة المحمدية لكان حياتهم فتحاً دائباً بيناً و ولَّعَفِرَهُ

وَاْجَرًا عَظِيمًا
:
 القرى وقبلة الموحدين، أو إلى قريب له في نسب أو سبب أم ماذا! إنما هو
 اللخالدة، ولا تجلده يوصف في القرآن إلا بعبودية أو نبوة أو رسالة الدا وألة ألما الميزات الأخرى الخيالية فلا أثر لها في القرآن كله! .
:
معه في رسالته الإلهية تصديقاً وإيماناً وتطبيقاً، ومعه في حملها كما
 وحرماناتها! .

فلا تعني معية الرسول - التي لا تختص بزمان أو مكان أو قوم - معية
 عاينوه وشاهدوه، فتنحسر عمن بعده من التابعين وأتباعهم إلى يوم اللدين،
 السماء وقد تبعد عنها، كما أبو لهب البعيد البعيد الذي كان يحمل كا كافة هـة هذه
 الذي لم يحمل إلا معية الرسالة يصبح سلمان المحمدي! ال

أجل - إنه لا معية هنالك معنيّة إلا معية الرسالة، كما يصدقها وصف محمد مسبقاً بالرسالة، ومواصفاتها اللاحقة التي لا تحمل زماناً ولا مكاناً

ولا لغة ولا قرابة، فبإمكانك أن تكون معه قريباً إليه، وأنت بعيد عنه عرض المككان، طول الزمان دون أية نسبة أو قرابة، أو أن تكون عليه (لا مععه) غريباً عنه وأنت تعاصره وتواطئه مشاهداً له ليل نهار وأنت من أنسب أنسبائه أو أقرب أقربائه - فـ هإن ولي محمد من والى اله ورسوله وإن بعدت لـحمته وإن عدو محمد من عادى الله ورسوله وإن قربت لحمتهه إذاً فلا تعني هذه المعية إلا أن تنحو منحاه في رسالة السماء تطبيقاً ونشراً له في الأرض : فكما أن الرسول كان شديداً على الكفار دون مواربة ولا مداهنة ولا

أنصاف حلول، كذلك:

ولو كانوا آباءهم أو أبناءمـم أو إخوانهم أو عشيرتهمه، وهذه هي سمة



(1)

ولا تعني الشُدة على الكفار الإساءة إليهم وإن كان يؤمل منهم رشد،
 المسلمين نقافياً او سياسياً أو اقتصادياً أو أخلاقياً أم ماذا؟ تم لا يسمح

 مداهنات أو مواربات.

> سورة المجادلة، الآية: YY.
> سورة الكافرون، الآية: 7 .

فهم يجتازون وشائج القرابات وسائر الحميات في ظلال وشائج اللإيمان


وكما أن الرسول



تربطهم وشيجة الإيمان بالهّ فقط مهما تفارقوا بسائر الوشائج، فهم نسبهم وسببهم الإيمان، وجنسيتهم الإيمان، يعيشون في ظلاله إخوة
 المنازعات والمشاغبات بين المؤمنين إنما هي من ضعف الإيمان أو جهلهم




فهؤلاء الذين يدعون الإسلام تم يحاولون في تفريق كلمة المسلمين
سورة التوبة، الآية: الآية: MYA. . المبالـ


 سورة الحجرات، الآية: •1.

سورة الأعران، الآية: .

وتوسيع الخلافات فيما بينهم، أولئك هم حزب الشيطان، فاحذروهم مهما كبرت عمَّاتهم وطالت لـحامـم، أعاذنا اله من شرّهم ولا سيمـا في قبلة الإسلام ومولده .

فرغم أن الواجب رفض الخلافات البعيدة الملى في مملكة الحمج،
نرى عملاء بزي العلماء بخطبون ويكتبون في الحرمين المباركين ما اكتتبه



وكما كان الرسول

تراهم وكأنهم راكعون دوماً وساجدون، أجل ولأنهم حياتهم الركوع والسجود لله في كافة صورها على مختلف صيغا عيا وها وهيئاتها، في صـلاتها لها
 الله ورضوان الشه، فكل حياتهم كأنها صـلاة وكلها صِـلات وكلها لها ركوعات الهات الها وسجودات طالما تختلف الهيئات، فما الركوع والسجود في الصـلاة إلّا تعبيراً عينياً عن أهالة العبودية والخضوع لها، المتعرقة في نفوسهم.


شجرة لها ساقان، شجرة العبودية الناحية منحى رضوان من الله لأنه الله، وفضل من اله حيث وعد عباده الصالحين، فضـلاّ في الدنيا وفضـلاً في الآخرة، فيعملون لهما ويأملون من الهُ الفضل فيهما.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: YO. } \tag{1}
\end{align*}
$$

تم وآثار ذلك السجود لائحة في سيمامم لمن ينظر بنور الله:

فالسيما هي الـعلامة اللائحة للناظرين بنور الله دون الـجاهـلين :


 والإجـرام: 偒


ومهما كان سيما النفاق غامضاً وبحاجة إلى تعريف، فسيما الإيمان من
أثر السجود لائحة للناظرين بنور اله دون تعريف - ف :
 واتجاهاتهم ومواجهاتهم، وفي ذوات وجوههم يرى الاتجاه إلى الهل لائحاً،

فلا يعني أثر السجود وسيما الوجوه ثفنات الجباه فقط: التي قد تصطنع
 أو ممن يسجد مصلحياً تاجرأ أم ماذ| (o)
(Y) سورة الأهراف، الآية:
(₹) سورة الرحمن، الآلآية) (Y)


 مي السيما التي سمى الشا ولقد صليت على وجهي ثمانين سنة ما آثر السجود يين ميني!.

فليس الأثر الظاهر على الجباه من السجود هو مو سيما الإيمان، كما ليست الجباه الخالية عن الثفنات سيما اللاإيمان، فقد يجتمعان وقد الد يفترقان فأثر السجود وهو أثر العبادة المتمثلة تماماً في السجود، هو يشمل

 تتوارى الخيلاء والكبرياء، لائحة عليها الوضاءة الـاء الهادئة والصباحاحة النبيلة، كذلك وفي ملامح وجهاتهم ومواجهاتهم واتجاهاتهاتهم، ألاّ نمردة فيها ولا فرعنة ولا استغلال، ولا أية محاولات وتصرفات إلّا على ضوء شريعة الها

 (إذا نظرت إلى أحدهـم عرفت أنه من أهـل الصـلاة بـأثر الوضـوء وإذا أصبحت عرفت أنه قد هلى من الليل، وهو العفاف في الدين والـحياء

وحسن السمت||(r)
 الإسلامية في اللنين مع الرسول مثلهم السامي في التوراة، كما في بشارات عدة تصف الرسول

المصدر : أخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أُبي بن
 [ب9] قال: النور يوم القيامة


 سورة الطارق، الآية: 9.
الدر المنور 1 :

راجع رسول الإسلام في الكتب اللسماواية، تسم البشارات التوراتية.
 للرب ترنيما جديداً، أقيموا تسبيحه في مجمع الاأصفياء. . . يبتهج الأصفياء
 ذو حدين (V) لإجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشعوب (1) لإيثاق
 المكتوب، هذا فخر يكون لجميع أصفيائه. هللوياها .

فإنها تجمع مواصفتهم بالشدة على الكفار والرحمة بينهم أنفسهم وأنهم أصفياء. . . وهكذا تجدد آيات في عموم التوراة وخصيوصها بححق الأمة الإسلامية(1)


 برسالته وتوفيق الله يصنع مؤمنين ويؤازرهمم، وهـم بإيمانهـم وتوفيق الـا يؤازرونه ويعزرونه.

ومن جـراء هـذا الإخراج وتلـك الـمؤازرة (فاستـغلطهِ الزرع بشُطئه




 (1) (1) خصوص الثوراة مي الاسفار الخمسة الموسية، وعمومها كتب العهد العتيق بأجمعها من أي نبي إسرائلي كان. سورة البقرة، الآية: •

وهكذا تكونت الرسالة الإسلامية برسولها والذين معه، حتى كونت كياناً



 ترى ألم يكن الذين معه - مع تلكم المواصفات التي تجعلهم في قمة الإيمان - من الممؤمنين الصالحين، حتى يقول الله هنا في مجال المـينفوة
والأجر العظيم (منهمه" لا - كلهم؟؟

علَّه تأكيد بعد تصريح بشروطات الإيمان في تحقق وعد الله كي لا ينساهـا أو يتناساهـا أناس فيحسبون الإيمان لفظة قول أو تصوراً أو عقيدة فقط، وإنما الإيمان الذي يظهر في صـالحات، وصالدات تزهر من إيمان، هما دوماً سبب الأجر العظيم والغفران.
وها هي الآيات الإنجيلية التي تمئلهم بهذا المئل السامي :
أنباء الملكوت وأبناؤه
الملكوت وهي حقيقة الملك تكويناً وتشريعاً، كثيراً ما تعني الشريعة
الإسلامية، فأبناؤها أبناء الملكوت ولهم في الإنجيل الذكريات التالية: 1 - إإن كلام الملكوت يزرع في قلوب الناس كما تزرع الـحنطة في


Y Y Y Y Y
ويتقوى دونما انقطاعه (مرقس ع : Y Y Y Y ا ץ - (اينمو الملكوت ويتكاثر جداً بين بعض الأقوام لمدة قليلة دون أن

يبقى كافر ولا مشرك كالخردل، يؤنر كلام الملكوت في قلوب الناس ويؤدي
بهم إلى الإيمانه (متى سا : اץ - بץّ، مرقس ع : اM - شץ).

ع - (افي أبناء الملكوت حبات الحنطة التي تعطي مائة ضهعف وفيهم



V
(متى

1 - (أبناء الملكوت لا يعطون القدس للكلاب ولا يطرحون دورها أمام الخنازير" (متى V: 7)
9 - إإن ملكوت اله هو مثال ملكوت السماوات لا يفكرون في جمع اللخزائن ليكونوا أغنياء في الدنيا لأنهم عما قليل يتركون الدنيا ولـيا ولذاتها وخزائها (متى 7: 19 - 19 (Y).



هـذه مواصفات الملكوت وأنباؤه وأبناؤه، وتلك عشرة كاملة من الأناجيل تتمثل في الرسول الأعظم محمد




مدنية - وآيـاتها ثمان عشرة

象














سورة هي نورة قارعة على اللّأخلاقيات العارمة، المتبقية في الجماعة المسلمة من جاهليات، أو المتسربة فيها من عادات سيئات، نازعة هذه الكتلة المؤمنة عن أخلاق النسناس إلى أخلاق الناس ما يؤدبه بجنب اله ورسوله من عدم التقديم، وما ينظم سلوكه مـع المؤمنين وسائر الناس في المجتتمع الحيوي، وما يمتاز به إنسان في شريعة اللها وهي علي على ولى قلة آيها كثيرة المعنى، غزيرة المغزى تنبع بحقائق تفتح للعقول والقلوب آفاقاً بعيدة، ما تتجاوز حجمها مئات المرات، لو اتخذها المؤمنون المبراس الـواً في سيرتهم
 ومُمثلاٌ للإنسانية الكاملة، فيكونوا مدينة فاضلة يحكم فيها أخلاق اله، يأمن
 يقدموا بين يدي الها:

 اليدين الجارحتين، فاليدان لا تختصان بهما وإن لمن له جارحتان؛ كالموارد




$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المجادلة، الآية: IY }
\end{align*}
$$

فكيف إذاً لمن تستحيل له اليدان الجارحتان، مهـما تمدَّل له من لا يعرف معاني الكلام: إن له يدلين جارحتين كما تناسب ساحة قارح قدسه، من تناقض جارح لساحة قدسه(1) قارح لتجرده عن كافة الحدود والانـألأمثال.

فهنا التقديم بين يدي اله، ليس أن تقدم نفسك في مشيتك على اله فلا له مشي على الأرض أم سواهـا، ولا أن هناك - لو كان - تمانياً وتسابقاً حتى ينهى عنه، وإنما هو تقديم لك عليه في اعتقاد أو مقال أو فعال الو كتشريع



فمن التقديم بين يدي الله تقديم لحكم على حكم الله، في عقيدة أم قول أم فعل، سواء أكان نقضاً لحكم الله بعد ما حكم فهو تشريع، أم سبقاً لدكمم اله قبل أن يحكم وإن وافقه بعلما حكم، فإنه فسوق وخروج عن التسليم له . و وإنَّ آلمَة سَمِيُ قَلِيٌِ ليس ليختص التقديم الممنوع بالقول لأنه فقط

فما مو إلا مثل ما يقال : إن اله يجهل كما يناسب الوميمنه، ويعجز كما يناسب الؤوميته، وينزل



 ذاته وتنسب إلى فيره كما تناسبه - فاللفظ مشترك والمعنى متائناين - كالوجود والع والعلم والقدرة - فالله موجود والخلف موجود ولكن الوجودين متباينان - فأين الوجود الألزي
 وأشباهها فإنها تستعمل في معاني مختلفة حتى لمن له مذه الأهضاه، فكيف بمن ليس لـ امضاء؟
فالمعلوم تطيعاً منا أن اليدين بالنسبة له ليستا الجارحتين، وإنما صفات أو النعال تناسب ذاته تعالى، لا أجزاء من ذاته الها فليست لـ أجزاء. سورة الانعام، الآية: ov
سورة الرعد، الآية: 1.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
 من فعل أم عقيدة أم ماذا؟
 ولا فارق بينهما إلا أهـالة في اله ورسالة في رسول الله دون أي استقلال

 سوالك على رسول اله روحه برسالته تتقدم على سائر الأرواح، كذلك جسمهه اللذي يحمل تلكـم الروح القدسية، لا يقدم عليه أي جسم ولا أي روح، فجسمه من سائر الأرواح فضلاّ عن روحه!
والنهي عن التقديم هنا وهناك يعنا يعني وجوبا التـأخير، والتسليم لله ولرسوله، دون مساواة أو مساماة مـع الها أو الرسول في حكمه أم سواهِ،


 وتعملون.
 نفسه دون سواه، والتقديم يعمه وسواهِ، فكما يحرم التقدم على اللّ ورسوله في حكم أو سواه، كذلك أن تقدم غيرك على الله أو على رسوله، وإن إن كان ذلك الغير رسول الله رسول اله

وخلقِ سواه.
ومن ثم فلا يختص حكم التقديم بالحكم، فإنه يعم الحكم وسواه، كأن

يقدم نفسه أم سواه على رسول اله كلامه أم ماذا؟ فإن الرسول مقدم على الأمة بـحكـم رسال على الخلق بألوهيته في كل شيء، فلا يقدم بين يدل الـا كي كيانه كيان، ولا ولا بين يدي عبوديته سواه، ولا طاعته سواه، ولا حرمته سواه، ولا بين يدي حكمه

سواه، كما ولا يسامى في ذلك أو يساوى بسواه



 ذكِّرا لا يذكرون، فبأي حليث بعد الله وآياته يؤمنون.



 وها هو أدب نفسي مع الله ورسوله، كأصل وحيد في التشريع حكماً


 هناك ولو رؤيا مجنحة في خيال. ولقد تأدب جماعة من المؤمنين الأولين بهذا الأدب لحد كان رسول (1) ويين بدعة وحسنة تنا فض بيُن لان البدعة إدخال ما ليس من الدين في اللين أم إخراج، أو من
 اللنين يوجهون بدهاً جازفة بلفظ الحسنة - كأن اللفظة تحول المامية السيئة إلى الحسنة. فما لهم آنى يؤفكرن.

اله
أن يجيبوا－على علمهم－إلا بقولهم ：الله ورسوله أعلم（1）الهم الهم ومن التقديم بين يدي رسوله رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول ونداءه من وراء الحجرات：

كَجْهِ بَعْ⿰亻⿱丶⿻工二又 فليكن صوت النبي فوق الأصوات كما أن صيته فوق الصيات، صوت

 أدنى من صوته، فلتبرز مكانته الرسالية بين الجموع على المكانات، وليكرم
 إنه قد يرفع صوت فوق صوته

 صوت، أو أن يسوى بغيره في صـوت، فضـلاّ أن يرفع فوق صوته صـوت،
 ينفيه！ولو كان إساءة أدب فمن أفسق الفسق، والايمان قد ينفيه، ولو كان لا شعورياً كعادة جاهلية دون تقصُّد استخفاف أم إساءة وإيذاء، كما قد تقصده الان




 سورة الحجرات، الآية：آ
 الـجهـر ورفـع الأصـوات، ولا عظمتـه ومـداه، ولا أنه لـحـد الإحبـاط:

 مداه ولحد الإحباط، فأما بعد هذا البيان الإشعار فهم شاعرون! إلذاً فالذخبط
 وقد يعني الحبط هنا ما يخص أعمال الخطاب، أن لو لم تكن فيه إساءة أدب وإيذاء لكان صواباً وتوابآ، ولكنها حابطة بسوء الأدب، أو يعني حبط
 الصسحة كالصسوم والصهلاة، فإن الحبط في إساءة اللاشعور يـختلف عن الاستخفاف الكفر المحبط لأصل الأعمال، والإساءة الفسق التي تحبط منها قدرها، فلكل إحباط قدره، كما أن لكل صالحة نواب قلرها .

 أعمالكم. فيا له خطاباً رهيباً حبيباً، يحذرهم هذا المزلق الذي ينتهي بهـم الثى حبوط أعمالهم وهـم لا يشعرون، ولقد ارتعشت قلوب بعض وارتجفت تحت هذه الوقعة القارعة أن خشي بعضهـم أن يكون من أهل ألن النار كثابت بن الشمماس(ث) وكان من طبعه رفيع الصوت دون أن يرفعه عمداً، لا هتكاً ولا الٍ

$$
\text { (1) سورة النور، الآية: } 10 .
$$

(Y) سورة الزمر، الآية: عV .
(r)



إساءة ولا جهلاّ، فلم تشـمله الآية، فإنها تنهى عن ذلك علماً أو جهلاً باختيار، لا جهراً دون اختيار.

كما ندم آخرون مما جهروا جهراً كعادة متبقية جاهلية حوّلها الإسلام إلى أدب طاهر، مئل الخليفة أبي بكر والخليفة عمر فلما رفعا أصواتهما فوق صوت النبي

وترى أن الجهر بالقول، لا للرسول مسـجله، أم الـجهر في قراءة الـقرآن أو الدعاء عند قبرهوه، هـل إن ذلك محظور (r)، عطفاً على الجهر له بالقول وهو حي؟ الحّ الحق أنه لا محظور، وإلا لحظر على الأذان المجهور به للصلوات في مسجده، وعلى خطبة الجمعة وسائر الخطب فيه، وعلى الدروس التي تلقى فيه، أم وسائر الجهر


 امل الجنة.







 لا آكلمك إلا كأخي الـسرار (يعني كالهمس).





ما لم يكن فيه هتك لساحة الرسول




 شركاً! جمع اله شمل المسلمين - آمين.
من نم - وبعد التنديد الشديد بمن يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي أو يجهرون له بالقول - يمتدح من يغضون أصواتهم عند رسول اله


 التخضّع عنده في أي صوت أو صيت، لأنه يحمل رسالة الله، فلا يساوى
 للتقوى، وكما الجهر لـ ورفع الصوت على عـي صوته، هو مو من قلب مقلوب ممتهن بالطغوى، فهؤلاء تحبط أعمالهمه، وأولئك الأكارم لهم مغيفرة عمر عما
 اله
 ككل عند اله وعند رسوله، فلا يقدم بين يدي الشه ورسوله .
تم ومـن سوء الأدب مـنـاداة الرسول مـن وراء الـحـج غضيضة غير عالية على صوته، ولا جاهرة كجهرنا لبعض، فإنما النداء المؤدب هي المواجهة الحضور :

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون

 لقد وفدت العرب من كل مكان إليه (1)
 الشريف: يا محمد اخرج لنا، فكان يكره الرسول الا
 لَا يَعْقِلونَه فهم جفاة جاهلون لا يبغون هتكاً لساحتك ولا فتكاً لكرامتك، فاغفر لهم هفوتهم منبها لهم لكي لا يعودوا فتحبط أعمالهمم، كما وْاوَألَّرُ

 الحجرات تساهلاً في حرمتك، أو هتكاً لحرمتك كالمنافقين . فليصبر المؤمن حتى يخرج إليه الرسول





 عن جفوتهم العامدة. وهكذا يجب أن تراعى حرمة الرسول الأقدس (1) اللد المنتور: أخرج البخاري في الاددب وابن أبي الدنيا واليهقي عن داود بن قيس قال:
 الحجرة إلى باب البيت نحواً من ستة أو سبعة أذزع واحزر البيت الداخل مشرة الـيرة الذرع واظن سمكه بين الثمان والسبع.

ونحى نحوه، فاحتذى على مثاله ومئله، وانتهى قرابة ما انتهى إليه برسالته، كالعلماء المعصومين من عترته، نم وسائر الربانيين من أمته، كلاًّ على حدة انـلـ ومحتلده والشه من وراء القصد.


أدب جماعي تحمله آية النباّ، يقرر للجمماعة المؤمنة كيف يتلقون الأنباء، فإنهم لا يشاهـدون جمعاء حضـور المباشرة، الللهم إلا قلة قليلة،

 يشامده غيره فيشهد به، وهذه الآية كعديد أميالها، تنهى عن الركون إلى أنباء
 المؤمنون العقلاء، والعقلاء المؤمنون.

إن الأخذل والرفض في الأنباء ليسا فوضى دون حساب، وإنمـا لكلٍ ميزان عادل، فلا يؤخذ خبر الفاسق إلا أن يتبين صدقه، ولا ولا يرفض خلا خلا
 صدق ولا كذلب، وليس ذكر الفـاسق هنـا إلا لأنه أظهر مظان الدكذب،


 صحة النبأ تم ينقله كنبأ صـادق، إنه فاسق علمياً ولو كان زاهداً، بل وعملياً

 للمنقول له أنه ينقله مراعياً شرائط الونوق مجانباً كل جوانب الفسوق في نقله

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
هذا النبأ، وإلا فتبينوا بغية حصول العلم الاطمئنان، مخافة: وَآَن نُمِيبوُا تَوَّمًا


 النار، فإن النمام شاهد الزور وشريك إبليس في الإغواء بين الناسل|(1) - نم استشهد بالآية.

وترى هل يختص وجوب تين النبأ : بالخبر العظيم الشأن، الذي جاء به
 الإصابة؟ كما نلمح من هذه الآية، فلا يجب - إذاً - تبين في الأخبار غير العظيمة، أو في العظيمة التي يجيء بها بها المجهول فسا فسقه أو عدله، أو ألتي التي يجيء بها فاسق وليست فيها إصابة قوم بجهالة أم ماذا

 الاطمئنان أيآ كان الخبر ومن أينّ، إلا إذا كان الاطمئنان - أو النوعي منه حاصلاً بالإخبار ووجوب التبين في آيتنا في موردٍ لا ينفي عدمه في سوان الا لنزول الآية في مورد خاص بالغار وربا الأممية، نم الآيات الأخخرى تعم فلا تناحر في البين
وخطاب الآيـة هـنه لا يـشـمل الـرسول المختصة بالمؤمنين باله والرسول، وأن الإصـابة بجهالة والندامة عليها ليست

 الناكرة لاتِّاع الرسول في هكذا أمور :
(Y) لقد رويت في شأن نزول هذه الآية روايتان، إحدامها عن طريق الفقيقين في الوليد بن عقبة =





 الزكاة وأردت قتل رسولي؟









 اله اله

 - وان البعثة كانت للنيين - والآلية لا تشمل النبي فإنه تيين منا - ولان اللئ النين آمنوا لا تشا تشمل

 قالت لرسول الش اله
 فأخذ أمير المؤمنين :


 لـ: يا علي! اتق اله ما مامنا أناس إني مجبوب نم كثفف عن عورته فإذا مو مجبوب، فأتى بـ=



وي! كأنهـم لا يعلمـون أن فيهم رسول الله، الهـادر عن الله لا عن
 عبد اله، ولا رسول اللهو والهوى، ولا بشر مئلكم في الجهل والخالها ولا


 واستمرار الحياة السعيدة، وأخلدتم إلى حياة جهنمية فوضى، فترى لو أن الرسول أطاع الوليد بن عقبة في فريته على الحارث البريء، أو أطاع زوجته


 القبط يحبون حشمهم ومن يدخل إلى أمليهم والقبطيون لا يانسون إلا إلا بالقبطين، فبعثني أبوما



 الش هِ

 ملها تتل رجل مسلم بكذبها أتول: ولكن يبقى منا أن رجوع امرأة عن ذنبها - وما رجعت - لا يبرر إرماب وإمانة رجل
 لا تنسب إلى النبي

الله
 سواها، إلا وحياً يوحى، فضلاً عن أهوية سواها ولا سيما الفاسقين!

فلا ترغبوا في اتباعه

 ويوافق الحق، حيث الكثير نقط في العادة هو الخاطئ لأنهم يتبعون الظن



فاعلموا أنه الرسول، جاء ليزيل عنكم وصمات العنت، ويبعدكم عن خطوات الغلط، فكيف يزيدكم عنتاً على عنت وغلطاً على غلط؟: علَّلَدَ




 إن من مقتضيات العلم: أن فينا رسول اله

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: V. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: } 10 \text {. } 1 \text { الآ }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 117 \text { الآل } \\
& \text { سورة سبا، الآية: بان الانا }  \tag{£}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: IYA. }  \tag{0}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: الآل } \tag{1}
\end{align*}
$$

ولا نرفع أصواتنا فوق صـوته، ولا نجهر له بالقول كجهرنا لبعض، ولا نطمع أن يطيعنا في كير من الأمر، بل نكون له طوعاً وسلماً ولكي نسلم عن النكبات على ضوء الإسلام الإيمان، كما اله حبَّه إلينا :


 إنما (الدين هو الحب والحب هو الدين"(r)!

وتحبيب الإيمان إلى الإنسان كتقدمة لتزيينه في قلبه، تحبيب "إلى|"
 الحبيبة، وحب الإنسان فطرياً وعقلياً للإيمان - بما فطر الهـ - من آخر، يجعلان - متعاملين - ركيزة لـحب الإيمان في روح الإنسان، عقلاٌ وصدراً



(0)

فلا تزيين كلإيمان في قلب ما لم يدخل فيه، ولا يدخل فيه، إلا من
سورة آل عمران، الآية: اr .



 والحبر مو الدين
المصلر السابق نفسه.

يتحبب له بعد ما حببه الله إليه، وقبل هذا وذالك لا تحبُّب ولا تزين بالإيمان حتى يكره الكفر والفسوق والعصيان فيكرهها وقد فعل :

 العصيان، وقد كرَّه الله لنا هذا الثالوث المنحوس مع مـا ما حبب إلينا الإيمان،
 فمن يختار الإيمان زاده الها إيماناً على إيمان، ومن يختار الكفر والفسوق والعصيان ختم الله على قلبه بطابع اللاإيمان، فآية تحبيب الإيمان لا تجان
 ذلك ترغيباً وتشويقاً وتوحيداً لصفوف الإيمان، لا أنهم كلهم بالغون تلان تلك
 درجات في إيمانهم كما أن سواهم دركات في كفرهم وفسوقهم وعصيانهمّم،
 لا بحول وقوة منهم فقط - وإنما :




هذا طرف من أدب الإصـلاح فيما يفسد بينكم من فرية سوء أم ماذا؟ استصلاحاً لما بينكمه، ومن نم تنتقل المسؤولية إلى الإصـلاح في معارك أخرى كما بين أخويكم:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { شورة النساء، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النور، الآية: I الآلا } \tag{r}
\end{align*}
$$

重


رغم أن الأخوة الصادقة والصلح البالغ هما لزام الإيمان كما خوطبوا به، إلا أن هناك، وبين غير الكاملين في الإيمان، أو الجاهلين والمتجاهلين
 وحماسات فتفككات ومنازعات شاسعة عن ساحة الإيمان، قد تتخطى التلاسن والتضاربب إلى مقاتلات، رغم أن الإيمان قيد الفتك ولكن ووَوَما
 ومهما يكن من شيء فالمؤمن لا يحارب أخاه إلا على تكلف، وعلَّ الاقتال الال
 للقتال متكلَّف وليس فعلاً مقصوداً وبين المؤمنين الإخوة!


 فلا بد إذآ من صيانة إلهية تصوِّن على هذه الفوارق الدامية، وتعتلج ما

 الثمن غالياً ولو كان القتال تضاء على قتال. وترى من هم المأمورون بالإصـلاح، أو القتال إذا لزم الأمر؟ فهل إنه أمر فوضى بين دويلات صـغيرة إسلامية - إن صح التعبير - وبين شـعوب


متشعبة حسب الدويلات، فيزيد ويلات على ويلات، لأنهم مختلفون في اجتهادات أو سياسات؟!.


 واحدة إسلامية، لا دويلات هي ويلات على المسلمين، وظروف استعمارات

للكافرين

 واجبة على طول الخط، مهما اختلفت درجاتها، فعلى المؤمنين العائشين في أرض المعركة أن يصلحوا بين أخويهم إن استطاعوا، على قيادة محلية عالمة المة


 هي ركن الأركان، ومن ثم الإصلاح اللخارجي الاحن وترى أفي اختلافِ ضميري : "أقتلوا وبينهمال" تلميح معنوي؟ أم - فقط - سماح أدبي أن يعبر عن التثنية بالجمع كما في نظائرها؟ عله تلميح إلى واقع في هكذا اقتتال بطبيعة الحال، إن الاتنينية هي البداية في القتال، الني نم تنمو وتزهو من طائفتين إلى طوائف، بتحزبات جيات جزئية داخل كل مل منهما،






وهذا الوجه المعنوي يوافق الأدب اللفظي أيضـاً، فإن أقل الجـمع اثنان، فلا تفنُّن هنا في التحول من جمع الاثنين إلى أكثر، إلا تلميحاً إلى الـى معنى كهذا وأخرابه.

تم الطائفتان المتقاتلتان لهما حالات من حيث البغي المقصود وسواه:



 كما وإذا استمرا في بغي مقصود وسواه افقاتلوهما حتى يفيئا إلى أمر اللهة| قتال هو نضال للإصلاح وإن شملهما إذا بغتا .
r


الأولى، فلا يكون القتال الإصـلاح إلا مع التي تبغي بعد محاولة الإصلاح.
 بأية وسيلة ممكنة عظة وبرهاناّ، فمن يتجاهل هذه اللغة الواعظة، فلغة القتال
 أَنَّ






فهنا إصـلاح أول طوعاً، وإصـلاح نان كرهاً، وقتال قبل الثاني إذا لزم
 الإمـلاح بين الممؤمنين إلى حفاوة وحنان وعدل وإحسـان بفضـل الـملك المنان والش هو المستعان.

هكذا تؤمر الجماعة المؤمنة أن تتوسط مُصلحة عادلة مقسطة بين
 عدلآ ولِماناً، فماذا ترى في دويلة تدعي الإيمان النضال، تم تدخل الا مريل معركة الاقتتال بين مسلمين ومسيحيين صهاينة، نم لا تحاريب إلا الا المسلمين لصا لصالحا الصليبيين الإسرائيليين، وتسمي هذه الوحشية العارمة إصـلاحآ؟ أنا لا لا أدري، اللهم ارجعنا إلى الإسلام واجمع شمل المسلمين، واجمعلنا كمـا أمرتنا إخوة مؤمنين :

إنه ليس الإيمان - فقط - علاقة شخصية بين المؤمن وربه، بل وعلاقة أخوية جماعية أيضاً بينه وبين سائر المؤمنين، بل وليست بينهـم أية علاقة الِّ

 الِّخْةَ


 الأخوات التي لا تستلزم الخلة؟.
(1) سورة الزخرف، الآية: IV.

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
إن أخوَّة الإيمان تشريعية، وواقعية بدافع الإيمان، يؤمر المؤمن أن يؤصلها في حياته الجماعية لحد لا تبقى بين المؤمنين إلا الأخوة، وليست
 تحرم فقط النكاح، ولا الإقليمية أو العنصرية أو الحزئ الحابية أم ماذا من أخوَّات غير إيمانية، فإنها ليست لزاماً بين مكذا إخوة من حيث الألفة والمحبة، ولا أن مناسباتهم محصورة في الإخوة، اللهـم إلا إخوة الإيمان ف : االمؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة وإن روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الها

 الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميئاقهم بالولاية على معرفته يوم عرَّفهم نفسه، فالمؤمن أخو لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه المر الرحمة،


هكذا أخوَّة تقتضي بينهم عموم التآزر في عامة الحياة، دون أي تنافر وتناحر ومن نم إذا شذَّت طائفتان منهم فاقتلوا ، فأخوَّة الباقين معهم تقتضي محاولة الإصلاح الصارم أياً كان الثمن ولو بالقتال مع الباغية حتى تفيء الثى أمر الهّ، دون اغتنام فرصة لأخذ الغنيمة، ولا أن يجهز على جريح منهم أو يقتل أسير، أو يتعقب مدبر ترك المعركة، حيث الهلفـ من قتالهم إصلاحهمّ، وإنما تدور المعركة بين سائر المؤمنين وبين المقتتلين حول فلك الإصـلاح



 الش، نقال: يا معاوية؟ إن الشاله .

الأخوي بدافع الإيمان دون المعارك الأخرى كما بينهم وبين الكفار، فإن لها شروطها وأحكامها الأخرى .
 وزادهم في إصلاحهم بين أخويهمر، فهي زادهم في مبدئهم وفي معادهمّ، يعيشونها على طول الخطط.

فكل مفاصلة بين المؤمنين هي خلاف الإيمان، وخلانت على كتلة
 تاركون الكتاب أم ماذا؟ من افتراءات اختلقها الاستعمار الكافر، واستغل
 وينفخ في أبواق الخلافات حتى جعل من فريقي المسلمين مسلمين وغير


 فللمخطئ أجر واحد وللمصيب أجران، تم للمفرق أوزار تحمله إلى النار، وكما هو يشعل النار بين المؤمنين الإخوة، فإذ نؤمر أن ندعو أهل الكتاب


 بعضاً إلى هذه السواء على سواه، وأن نصلح بين أخوينا ونتقي اله لـعله
.
(1) سورة آل عمران، الآية: ع

 فلماذا مم مشركون؟ الأنهم يقُبلون ضيريح الرسول حباً لد؟ فهل لا تُقُلون أنتم أولادكم =

نم وإن الإصلاح بين المؤمنين لا يخص حالة التقاتل الدربب، وإنما
 تنفصم بها عرى الوحدة، فتنقسم بها الكتلة الواحدة المؤمنة، فتنحسم هيبتهم

=







 ومن طريف المناظرة أن شرطياً قبض على شيعي في الحرم المكي المبارك وآخذه إلى مركز




 علياً فانظر إلى مذه المهازل التي اختلقها الاستعمار فأمبح من جرأثه يـيت الشالها الآمن وبلده الأمين


فلنفرض أن الثيعة الإمامية - ولا سمح اله - مشركون! فلماذا يسمح لهم دخول الحرمين



 ميدان المعركة الضارية، واله المستعان وعليه النكلان.
 إن الإصـلاح هـنا - أيَّ إصـلاح - يـقوم عـلى دعـانـم الـعـلـل والتقسط والإيمان والتقوى، على غرار ما يقرره كتاب الله، دون الأهواء والمصلحيات


وإنه إصـلاح ما فسد بين المؤمنين، من عقائدي واقتصـادي وسياسي،
 وليكونوا يداً واحدة على من سواهمم.
 توسيعها الأعداء، فاله إذاً منا - كما منهم - براء، إلا أن نهتدي بهلدي الله، ونعتصم بحبل الله.
(Y) سورة الشورى، الانفال، الآية: : •ج،.

⿳亠口冖又土



铋












. هتأف حبيب للمؤمنين، باستجاشة روح الإيمان، يستيقظ فيهم نباهة
الحنان أن يكونوا - مع بعض - عقلاء حلماء أزكياء أذكياء، فلا يسخر قوم
من قوم ولا نساء من نساء، ولماذا يسخرون، ومنم يستهزئون، ألأنهم خير منهم في ميزان الحق فبه يفتخرون فيسخرون ممن هو آدنى منهم؟؟ وهذا منا من شيم الجاهلين، فلا يستهزئ المؤمن العارف ولو بغير المؤمنين الذين هو
 - بما لا يعرفون؟.





إن السخرية من أي إنسان، محظور في هذا المئلث بكل زواياه، ولأن الزاوية الوسطى هي الأكثر : - أن يزعم الساخر أنه خير من المسخخور منه ولنلك يسخر منه - ركز النهي في الآية بها، ثم آية البقرة عممت النهي : إني السخرية جهالة ولو كانت من نبي ولن يكون، فكيف ممن وَيَّمَّ آَن يَكُوْنُا

إنه ليست السخرية على أية حال إلا جهالة، فلو أنه أدنى منك ولحد الكفر، فليست للسخرية دور مع الكافر، فإنها تزيد في نفوره وكفره، إذ قد يحتج على الساخر أن ليس له برهان، فلذلك يسخر مني، أم آنه رذيل يترذل بمن يراه أدنى منه، بدل أن يحاول في علاجه بالحكمة والموعظة الحـي الحسنة، فلا لك كمؤمن أن تسخر من أحد وإن كان يسخر منكّ، اللهـم إلا جزاء السخر بسخر مثله، عقاباً وفاقاً وعند الإياس من انتباهن عن غفلته وغفوته،

والإيقان أنه يعاند مقصراً، فليست السخريةُ الجزاءُ - إذاً - جهالة، بل وقد




وكيف ركز النهي هناك على (\#وم من قوم أو نساء من نساءها والسخرية محرمة وإن بين قوم ونساء؟ لأن هزء اللجنس من جنس جنسه هو طبيعة الحاله،
 أن يسخر شخص من شخص، فالآية تحمل أنحس صور الهزء: أن يكون

 شخص(غ) وإن عسى أن يكون الساخر خيراً.
 الأخوة الإيمانية، التي تجعل من المؤمنين نفساً واحدة - فـ :
:
فإن من يلمز ويعيب أخاه المؤمن، هو لامز نفسه، لأنه منه أو هو هو،
سورة مود، الآية: ع\&، الآية: . عـ.



 فشكت ذلك إلى رسول الش له




لا يفصل بينهم إلّا فاصل الجسـم، والروح واحدة، فكيف يعيب مؤمن نفسه، اللهـم إلا أن تحاول علاج أخيك كما تعالـج نفسك، بكـ بكل حنان وأمان، ودون إيذاء وتشهير، وإنما كمرآة تريك مساوئك دون أن تجاهر بها لسواك فإن هالمؤمن مرآة المؤمن" .





## 

فالنَبزَ هي اللقب بعينه، فالتنابز هي التلاقب، آن يسمي بعضنا بعضاً بما يدل على ذم بسوء(1)، وإنما الألقاب الطيبة الحنونة الحنة هي التي تليق بالتبادل


 المؤمنين ما يزريهم، فليلتزم المؤمن اسم الإيمان لنفسه اليمس وأنفسه المؤمنين، فإنه أنفَس من أي نفيس، فضلاً عن آن يتنابز بالألقاب السوء، ف :

إن تنبز أخاك بلقب يجانب الإيمان، اسم هو وصم الفسوق اللّإيمان،







ومن نم تتَّسم أنت المنابز أيضاً باسم الفسوق بعد الإيمان، لأنك فسقت عن شريطة الإيمان، فعليك أنت المنابز، وذلك الساخر أو اللامز، عليكم أن
 فنقصوا - هم - عن أنفسهم كمال الإيمان، فالهُ مو المستعان.
نم وليست السخرية واللمز والنبز دائرة مدار الواقع المعلوم - فقط إلما فإن كثيراً من الظن السوء حرام لأن بعض الظن إتم:



إن الظن السوء بين المؤمنين مع بعض يجانب روح الأخوة الإيمانية، ما

 إدرالك سوء أيضاً، أن يعيش الظنّ الخيرَ، إذا غلب اللخير على المؤمنين، أو




 التتع عن محاسنهم هو قضية الإيمان.

فذلك سياج آخر فوق المسبقة، حول حرمات المؤمنين، يتخطى الواقع

الخارجي من المعاملة السوء، إلى المشاعر والظنون تنظيفاً لها وتنزيها عن


طمأنينة لا تتعكر بقلق، فلا يؤخذ - إذاً - مؤمن بظِنة، ولا يحاكَم بريبة برية. تلك الروح النظيفة العالية هي نبراسة الحياة الإيمانية، وهي متراسة








 إن واقع السوء، وفي مـجتمع يغلـب عليه الصـلاح، إنه شبهـة غير
 وترى إذا كان البعض آثماً دون الكثير، فلماذا يجتنب الكثير، علَّه لأن


 القليل، فإن عِرض المؤمن عظيم كثير . (1) أصول الكافي بإسناده عن الحسين بن مختار عن أبي مبد الش دال : قال أمير المؤمنين إي (Y) السيد الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ملي : (Y) سورة النور، الآية:

أو إذا كان الكثير الممنوع من الظن ما يرتب عليه الآّارى، فبعضه إنم في ترتيب الآثار، لأنه قد يصادف بريئاً عن الأوزار، ولكان الِّما الأول أولى ألى أو هو
 وقاية وحيطة على حرمات المؤمنين، وإن ما يرتب عليه الآثار كله إتم يبطى عن الصـواب، هـادف بريئأ أو غير بريء، لأن فضـح الـمسيء حـرام:
 عن الصواب والثواب بالنسبة للمؤمنين المظنون بهمَ، وعجلة الحياة الإيمانية يجب أن تكون دائم الحراك سريعاً في الخير بين المؤمنين، فليجتنب ما



وترى أن اجتناب الظن القليل الباقي بعد الكثير ليس واجباً كالكثير؟ كلا لأنه الظن المسنود إلى قاطع البرهان، فمجانبته إذاً خلان البدان البيهة، لا تمكن حتى تجب، وإنما الواجب فيه، الحفاظ على الأعراض، إعراضانـا عن
 شهادة أو نصح أم ماذا؟

 حكمه، كل حسب المصلحة الجماعية قضية الإيمان.
 محاسنهم، إظهاراً للجميل وسترآ للقبيح، فالتفتيش عما استتر من أمور الناس أو عيوبهم محظور جماعي عارم، يعكر جو الطمأنينة والراحة، ويبدلـ إلى الاضطراب والعـاهـ، سواء كان التجسس للاطّلاع الشـخصي، أم

وللإظُلاع الجماعي فأشد وأنكى، وإن كان المجسسس عنه عيباً دون ريب،
 الإسلامية، فيتجسس الوسواس الخناس عن صالدات الحات من خبايا الناس، ليُطلع عليها النسناس، فيأخذوا حذرهم وأسلحتهم شاهرين على هؤلاء الناس، فتقع الواقعة الشوكاء الشوهاء، خنقاً على أية فكرة للإصـلاح، في حالة جهنمية يختلقها النسناس، وليعيش حاكماً مطلق العنان على الناس دون سماح لحياة آمنة طاهرة.
إن التجسس عن أسرار المؤمنين محظور بأي لون وعلى أية حال سواء

 العبد إلى الكفر أن يوافي الرجل الرجا
 المؤمنين فإن من تتبع عثرات أخيه تتع الها عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضيه
 الإيمانية، فيجسس عنهم حياداً على المؤمنين وسياجاً عمـا يمس من كرامتهمه، أو من يشذ عن سبيل المؤمنين، فيولى ما تولى ويصلى جهنم وساءت مصيراً :

من جاسوس لصـالح الفجار، أو مضلل للمسلمين، أو أي مفسد في الأرض، فيؤخذ على يديه، أو يجسس عنه تأكداً من نواياه ليوقف على حده، أو يخفف - ولا أقل - عن حدته.

وإن استنطاق الغافلين للكشف عن خبايامم تجسس، واستغابتهم ممن



يغتابهم تجسس، دون تخصص بتسلق البيوت، وإنما التكشف عن الأسرار، المختفى بها أصحابها - أيّآ كان - تجسسٌ محظور (1) ، اللهم إلا فيما يحمل الْ هامة لصالح المسلمين فرادى أو جماعات، مادياً أو معنوياً.
فالكتلة المؤمنة تعيش آمنة أمينة على أسرارها وعوراتها وبيوتها وانها وكل خباياها وخفاياها، إلا من تخلف في سر" له عن رتبة الإيمان، فـخيف منـي خطر على كتلة الإيمان، فلا سر لـه إذا يُحترم، إلا ما لا يناحر صـالح الإيمان!.

تم - وإذا تبين لك عن مؤمن مزرئة، أو ما لا يحب إفشاءه، فلا لك أن
تغتابه :
 الإيمان ومذاهبه، ما صـدقت كلمة الإيمان وإن في أدنى أدانيها، فأنتم
 فليحضر كلّ بعض مع الباقين، دون غياب ولا اغتياب، فلا تحكم المباغضة - فقط - بحرمة الاغتياب بل وبوجوب الانتداب أيضاً لبعض في صـالحهن، ومنه كف الغيبة عن بعض، ولزوم الاكتئاب لبعض إذا اغتيب أو أصيب. إن الغيبة وهي ذكر العيب بظهر الغيب بكتابة أو إشارة أو لسان أو أياً كان، أو (اذكرك أخحاك بما يكرههه إنها إساءة إلى المغتاب إذ تغضبه إذا سمع
 السامي، إذ تخلق فيه جوّ اللّأمن الفوضى كدراً قذراً، إفشاء للفاحشة في


 ومم لل كارمون يصب ني أذنيه الأنك (الرصاص) يوم القيامة.

نَعْلَونَنَ(1) ففيها تضييع لـحق فردي وآخر جماعي، فما أفحشها فاحشة وما أنكاهـا .

ترى كيف يغتاب مؤمن أخاه وهو منه وبعضهـ؟ وكيف يتفكه باغتيابه كما هو شأن كل مغتاب؟؟ وما مشهد الاغتياب في الرزء والاكتئاب، إلا كأخزى مشهل تتأذى له أكثر النفوس خِسة وأقلها حساسية، وهو مشهد الأخ يأكل لحم أخيه ميتاً:

فحب الغيبة تفكهاً يضاهي حب أكل لهم أخيك الميت، الميت فالنيل من





وترى هل تحرم غيبة المؤمنين الموافقين لك في المذهب فقط، آم وكل

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النور، الآية: } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$







 ميّتًا
ونيه عن أنس أن الرجلين مما أبر بكر وعمر وفيه: بأي شي؛ ائتدمنا؟ قال الخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما، فقالا : استغفر لنا لنا يا رسول اله

مؤمن من أي مذهب؟ الحق هو الشُمول، فإن الأخوة الإيمانية تشـمل كافة المؤمنين، دون المنافقين، وإنما المؤمنين باله ورسوله واليوم الآخر أياً
 فعليهم جميعاً أن يعتصـموا بحبل الله ولا يتفرقوا، والغيبة من أشد أسباب التفرقة!

إن حرمة الغيبة تحور على محور الأخوة الإسلامية الثابتة على غرار
 هذا! فضلاً عمن يأتي بأكثر من ذلك من شرائط الإيمان، ولا تعني التوبة هنا إلا عن الشُرك باله، ولا إقام الصـلاة وإيتاء الزكاة الا الدا
 فإن الإيمان درجات كما الكفر دركات، فلا لك كمؤمن أن تواجه أخالك في الإيمان بلقب الشرك أو الكفر، بعدما حرم الها التنابز بالألقاب، فلا تلانجور اغتياب مسلم غير منافق، موافقاً لك في المذهب أم غير موافق، اللهم إلا
 ستر حتى يهتك بالاغتياب، وإلا مَن الاغتياب دواؤه لكي يرتدع، أم أم دواء لداء عضال بين المجتمع الذي يعيشه، أم أية مصلحة راجحة الوا تسمح بالاغتياب، مراعياً هنا وهناك ألا تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا، فإن السماح في اغتياب شخص لمصلحة، ليس لزامه السمأح بإبطال هوية جماعية إسلامية، إذ يخلف جرأة المتقين أن يشذوا عن شريطة التقوى أحياناً، إذا وجدوا لهم رفاقآ، فالأصل الذي لا ينفصم هو الحفاظ على روح التقوى، والسياج على من يهوى الطغوى، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

وترى هل للمغتاب من متاب، فإن تاب إلى الله وأناب كفاه الله وهداه توبة عليه؟ أم ولا بد من استرضـاء صـاحب الغيبة، وإلا فلا توبة؟.
إن التقوى بعد الاغتياب تتبع توبة من اله ورحمته، وكما في ذيل الآية:
:
فما وجدت سبيلاٌ لإرضاء مـاحب الغيبة فإليها أن يغفر لك فيستغفر كك، فلا ينفعك ولا استغفار رسول اله صاحبك وكما أمر

 الذي يرضي صاحبك برحمته ليرخى عنك، فيتوب الله عليك.



 ذنب، هي بين توبتين من الله
(1) كما مضى عن الدر المتنور من حديث سلماذ مع أبي بكر وعمر وفيه عن ابن مردويه والبيهي
 وكيف الغيبة أشد من الزنى؟ تال: إن الرجل يزني فيتوب اله عليه وإن صاحب الغينية لا لا يغغر


 النبي سورة النساء، الآية: ع^ ع . سورة المائدة، الآية:
سورة الثوبة، الآية: 11^.

ومن تم - وبعد هذه التوصيات للمؤمنين بالنسبة لبعض - نتلفّت إلى ضابطة عامة في التفاضل لا فوقها ضابطة إلا حابطة ساقطة:


هتاف عام هام للإنسانية جمعاء، الصادرة من أصل واحد، أخلألاً لها إلى أصالة واحدة لا تناكر فيها ولا تكاتر أو تنافر، هي أهالة ركزت لها لها كل

 الموهومة بين الناس، تاركة كافة الألقاب الأرضية المختلقة، إلا واحداً هو

 تتوارى كافة النزعات والمنازعات، وتتهاوى كافة القيم التي يتكالب عليها الناس : حيث الميزة الوحيدة في ميزان الله هي تقوى الله؛ التي لا يتكالب
 الطغوى! . فكل ميزة وراء التقوى هي طغوى لا تزداد إلا حياة جهنمية فوضى

إن لواء التقوى المرفرفة على الألوية كلها، العالية من على الأعالي في



ويسميها رسول الإسلام تلكـم اللواء هي التي تلوي بأعناق المتجبرين المتكانرين، الذين
(1) رواه مسلم في صصيحه من حديث جابر بن عبد اله الأنصاري منه

يحملون رايات العصبيات العارمة، من قوميات عربية وسواها وكما خطب الرسول بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إن العربية ليست بأب والد، وإنما هو لسان ناطق، فمن تكلم به فهو عربي، آلا إنكم من آدم وآدم من الترابه، وإن أكرمكم عند اله أتقاكمب|"(1)
وكما في خطبة الوداع: پيا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الهُ أتقاكم، ألا الا

هل بلَّغت؟ قالوا : بلى يا رسول اله
 دون سائر الزاد، اللهم إلا ما يسهِّل ويعبّد سبيل زاد التقوى! وإنها نسب الها



وسط اليام التشريق خطبة الوداع نقال: . .
 ال山 ( لا
 سورة البقرة، الآية: 19V.
 مهدت إليكم فب، ورفنتم أنسابكم فاليوم أرنع نسبي واضي انسابكم، أين اليتقون؟ إن أكرمكم عند الها أتقاكم.
وفي اصول الكافي بإسناده عن حنان بن مقبة بن بشير الأسدي قال: تلت لأبي جعفر

 مؤمنآ، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً نليس لأحد فضل على أحد $=$ إلا بالتقوى.

اللحياة، ومتراس على الشيطنات، يظل في ظلاله الناس بعيدين عن وسواس الخناس النسناس :

 حورية كما قد يروى، لكان أصل المجموع ذكراً وأنانى، مهما كان الان الأصل

 فمن نفس واحدة (آدم) زوجها (حواء) ومنهما الناس أجمعون رجالآ كثيراً

وترى هل أن هِّكَرِ وَأْنَيَّه منا تعني - فقط - اثنينية الأصل الأول، أو

 عن (آكم") ولكنه توضيح للواضـح، نمّ ولا صلة له بإثبات وحدة الأصل، المتفرع عليها توحيد الميزة التقوى، اللهم إلا أن يعنى الأمران، فـ (امن")
=




 فأخذوا يتتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى بلغوا الـي نقال ممر بن الخطاب حسبك . . فقال (

 إلا بتقوى اله سورة النساء، الآية: 1.

بيانية من جهة ونشوية من أخرى هي الأحرى، ولا سيما من الأصل الأول،
 الآخر أنه توضيح للواضحّ، وأنه لا يتبنى إزالة الفوارق، الان وأما أن الإنسانية الانية

 فلا تُناسب الا إرجاع الكل إلى الأصل الأول آآدم وحواءه ليس إلا !

 الوحدة لا الكثرة المتماثلة، أللتكاثر والاختلاف وهما نقمة والوحدة نعمة؟: (اولا يزالون مـختلفين إلا من رحم ربك ولنلك (الرحمة الائتلاف) خلقهـم
 الألوان والأشكال واللغات تهدم أساس التعارف فالائتلاف، فلا يجوز أن يجعل هكذا اختلاف بما جعله الهل وسيلة التعارف والائتلاف، يُجعل مسكة
 التي تؤلف شرعياً بعد التألف الخلقي، إنما هي التقوى : وإِنَّ اَّكَرْمَكُ عِندَ
 والتخلق بأخلاق الله لزامه أن نكرم من أكرمه الله. وما هو الفرق بين الشُعوب والقبائل؟ ولم يذكرا في القرآن إلا هنا، علّ الشعوب - جمع ثِيعب لا الشَعبب - تعني المجتمعات المتشع المبة: تُجمع من جهة وتُشَّبَ من أخرى، كما الثِّعب من الوادي ما اجتمع منه طرف وتفـ وتفرق آخر، فإذا نظرت من النجانب الذي تفرق أخذلت في وهمـك واحدياً يتفرق،
 قيل : شعبت إذا جمعت، وشعبت إذا تفرقت.

إذاً فالشعوب هي المجتمعات المتفرقة، تفرق الولادة القريبة، وتجمُّع
 متناسبة ومتقاربة أكثر من سواها، فالكيان الأول للناس مو الطبقة الأولى من الققرابات الشـاملة لـسـائر طبقات الإرث، نم الثـاني الأقارب الأخخرى، الجامعة بين طبقات وطبقات بصلات الأنساب والقرابات والأسباب، وهي الشُعوب، تم الثالث مجـموعات من الشـعوب تجممعهم أنساب وأسباب بعيدة، ومي القبائل .

فالقبائل هي مجامع الشعوب، كما البشرية جمعاء مجموعة القبائل، فهي إذاً عائلة واحدة بشعوب وقبائل بُغية التعارف، تم أكرمهـم عند الل أتقامم:

وأخيراً ترى أن هذه التقوى هي - فقط - الصلة والعلاقة الشخصية بين العبد والمعبود، أم أنها - وفي نطاق واسع - هي الاتقاء عما لا يرضاه الها
 حربية وتضائية وجزائية أم ماذا، فليس الإيمان محصورراً في حصـار العلاقة


 فقد يكون المؤمن أتقى فأكرم في بعض الميادين ولا يكون في بعض الا هو الحال في الأكثرية الساحقة بين المتقين، وأما أن يكون ألتى ألقى فيها كلها، فقد لا يكون إلا الرسول المـصطفى
 واقتصادية، يروضـون أنفسطم بتقوى الله في كل زواياها ومجالاتها، اللهم أحينا محياهم وأمتنا مماتهم آمين.

 ترى من مـم الأعراب هنا، أهم قوم العرب؟ ومنهم مؤمنون، ومّن هم
 المتسابقين لإجابة الدعوة في طريق شائك بألوان البلاء، مليء بالأشلاء وسيول الدماء!
أم هـم كل متكلم باللغة العربية؟ فكذلك الأمر وأحرى، كما التارين يشهد بسباق جماعة من العجم في الإيمان، لاحقين 'أم سابقين!




 جمع العَرْب: الظاهر، الذي بحيى حياة مكشوفة بادية بدائية، تظله السماء وتقله الأرض، فهم - إذاً - الظاهرون من الناس، غير المدنيين، عرباً آو
 النحوي، وكما القرآن حكم عربي : ظاهر لـمن استظا استظهر، لا تا تعقيد فيه لا لا

 غَيرَ نِى يِّعَّ . . . وسهولته في مختلف المتطلبات، دون تشديد ولا تعقيد!.

> MV : سورة التوبة، الآية
> سورة الرعد، الآية: PV.
> سورة الزمر، الآية: YA.

هؤلاء الأعراب قالتت آمنا: مدلّلين كأنهـم آمنوا اولـمّاهاه . . فهـم في البداية أُسلموا وقلوبهم فارغة عن الإيمان، ومنهم الذين آمنوا بعد كما توحيه (لدّماها الدالة على انتظار مدخولها، وقد آمن من آمن، وإن كانوا قلة، وكفر






مَرَدُوا عَكَ ألِفْفَاتِ . .


 الإيمان، أن يؤتى - بأعماله قبل الإيمان - تواب الأعمال بعا بعد الإيمان:
 لمن أسلموا من الأعراب "ولما يؤمنوا" فضـلاّ عن الذين آمنوا فأحرى لهـم

تم الإسلام إسـلامان، إسـلام أول هو قبل الإيمـان فهو دونه كما هنا،
 النبيين وسائر الأصفياء. فالإسلام الأول أعم من الإيمان، حيث الإيمان : امعرفة بالقلب وإقرار

(1) سورة التوبة، الآيات: ه9-1•1.
(Y) اللر المتنور : أخرج ابن ماجة وابن مرديي واليهتي في شعب الإيمان من علي بن أبي طالب



 وَهُوَ مُتِهنُ . . .

فالإيمان يتبع إسلاماً قبله باللسان، فعملاّ بالأركان، ومن نم مـر معرفة بالقلب: الإيمان، تم قد يُتبع إسلاماً بعده هو تسليم القلب شا لا لإقرار اللسان وعمل الأركان، وإلى أن يصل التسليم إلى القمة، وبعد الإيمان القمة.

تم الذي أسلم إسـلامه الأول نظرة الإيمان - ولما يدخل الإيمان في





 الإيمان حتى تشملكم رحمته تعالى أن تلحقوا بالمؤمنين في نواب أعمال


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1.7 } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: 18. }
\end{aligned}
$$

 هم في صراط الإيمان إن وصلوا، وإن لم يصلوا قاصرين، أو وصلوا ولما

 فلا ألْت في حساب الله، وإنما فضل ورحمة ما كان له مجال. نم الإيمان درجات، كما الإسلام آيآ كان، وقبلهما الكفر دركات، فأفضل الإيمان، وكأنه الإيمان لا سواه:



إيمان بعد إسلام، نم تركيز للإيمان في القلب فلا يرتابون، نم مظهر فـر


 الإيمان، فالإيمان درجات، كما الإسلام درجات، وما دونهما دركات!. فمنهم من أسلم ولما يدخل الإيمان في قلبه، ومنهم من آمن ولمّا يُبت في الإيمان فلم يُتبع الإسلام الناتج عن الإيمان، ومنهم من بُبت الإيمان في قلبه دون ارتياب ولم يصل إلى قمة الجهاد بالأموال والأنفس، ومنهـم من وصل فهو المؤمن حقاً وصدقاً .

وقد توحي پاثمه" منا دون (اوه باشتراط التهنّو والتهيّوٌ للثبات على شريطة
 الارتياب. ف (اتم)" تثبت ثبات اللاارتياب بعد الإيمان دوماً، ما كان المؤمن

في قيد الحياة دون انفلات، مجاهداً بمالِه وما لَه من طاقات وإمكانيات في
 المؤمن، تُحقق صورة وضيئة في قلبه في سيرة مرضية بقالبه في واقع الحياة، فحياته وحيدة مليئة بالإيمان، لا ازدواجية له بين عقيدة الإيمان وعمل الإيمان، بل هي تؤذيه وتصدمه إذا لا يطيق توحيدهـا لضغغوط خارجية، فاللخصومة بين المؤمن وحياة الجاهلية من حوله - كذلك - ناشئة من وحدوية الإيمان.


 المرء أو يُهان، وعند تقلُّب الأحوال يُعرف جواهر الرجالو الو

 فلماذا الادعاء (آمناه وأنت بيّن كاذب لـمّا يدخل الإيمان في قلبك،




غلطات بعضها فوق بعض من مؤلاء الأعراب ولمّا يؤمنوا، إذ يمنون عليك أن أسلموا، وليس لك من الأمر شيء! ولا يجدي إسلامهم نفعاً إلا لهم أن يحقن دماءهم ويحفظ أعراخهم وأموالهم، ويشركهم وسم وسائر المؤمنين فيما لهم وعليهم، نم وإسلامهم لا إيمانهم، وإن كان وانم لا منَّ ولا في إيمانهم
(1) سورة نصلت، الآية: •r.
 حيث إن مكذا إسلام ذريعة وصراط للإيمان، وبعدُ فلا منَّ إلا لله عليهم ألا هداهم لما يصلحهمه، ودعاهم لـما يحييهمّ، فهم عكسوا أمر المن، ولا ملا منَّ حتى في الإيمان، نم لا عليك وإنما مِن الله عليهم، نمّ الله إنما يمن عليكم


 ويا له من وخزة دنياً وعقبيَ دون منُّ (امِنه" أو (اعلى") . إن منَّ الإيمان لمن صدق هو أكبر المنن على الإطلاق لو عرف الإنسان قيمة الإيمان وقمته، نفخة عليّينة تصل بهذه اللذرة الطينية الهزيلة البائسة إلى نور العظمة الربانية، الذي يشعره بالوضاءة المنطلقة والضياء المطلق، فروحه في السماء وقدماه تدبان على الأرض، وقلبه يستحمُّ بالنور، متعلقاً بمصدر النور، نور على نور يهدي اله لنوره من يشاء.
إذاً فمن يستحق الـمنّ؟ وعلى مَن؟ إنما المـن من الهّ، على من هداه




 . . إذاً فهو العالم بغيب النفوس، والبصير بمصير الأعمال ومنطلقها، فلماذا المنٍّ والادعاء؟
$149$



مدنية - وآياتها خمس وأربعون










 وَ وَعِد (10)
 إن المجد هو سعة الكرم والجلال، فهو لذي الجلال والإكرام سعة لا

 قول اله، بل ولا مساماة ومساواة، فالبون بين قول الهّ وسواه كالبون بين اله
 بأدل دليل، وأنه خالق المدلول والدليل، لا حلفاً عند فقدان الدليل أو نقصـانه، فكما القرآن بحكمته دليلّ لنبوة ورسالة من جاء به
 يحمله ويدل عليه من سائر الغيب كالقيامة، ولعل (قَّ) هنا توحي لها كما


صحة ما يدل عليه من غيوب لا بكشف عنها إلا بالوحي!
وبما أن أشمل الأسماء لليوم الآخر (االقيامةله وأن جواب القسم - وهو
 نستوحي أن (اقَلها تشير - فيما تشير - إلى القيامة كمدلول، كما والثى القرآن كدليل، نم يصرح بالقرآن في صيغة قسم، ومن نمّ بم بالقيامة طوال السور السورة، وكأنه يقول: قسماً بالقرآن المجيد أن القيامة لا ريب فيها، ف اقَّه إذاً إشارة إلى كِلا الدليل والمـلـول، ولأن القيامة - كالقرآن - باهرة لـحد كأن لا

 القيامة بمختلف صنوف البراهين فلا حاجة إذاً إلى الأقاويل المحتارة غير الممختارة في : ما هو جواب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

القسّم هنا، فذلك ينافي كون القرآن بياناً، أترى البيان بحاجة إلى من يختلقون لتوجيهه وجوهاً مم فيها مختلفون؟!

كما ولا صلة بما يروى في (قَّا أنه جبل، فما هي المناسبة القريبة أو البعيدة بين جبل قاف وبين ما مو مصب الـي السورة من إثبات القيامة، والتنديد

بناكريها، ثم وهذا الجبل جبل من خرافات(1)!
فهنا القرآن المجيد برهان لا مرد له لإنبات القيامة الساعة، وكما هو برهان في „يسَّ لإنبات رسالة نبي الساعنا


 مرد له في مذا المئلث المجيد، أفلا يكون برهاناً لما دونه، بلى وربي على

ذلك لشهيد! :
(1) اللر المتنور : أخرج ابن أبي الدنيا في العقربات وابر الثيخ في العظمة عن ابن عباس تال:
 الشا أن يزلزل ترية أمر ذلك الجبل نحرك العرق النّي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فنـينم تحرك القرية دون الترية!




 وروى القمي مثل ما مضى عن عبدالش بن بيرية: : قَّ - زمرد، وروى ما في ميعناه: جبل مهيط بالدنيا وراء ياجوج وماجوجا
 لا يعلمون انها خرافات إسرائليات تدخلت ني أحاديثنا لتشويه سمعة الإسلام أمام العثل

والعلم والحس الصا
(Y) سورة ص، الآيات: ا-0

: شَنَّ
 وضْح الشُمس ولوح النهار، فلا هـم يتدبرون القرآن المـجيد، ولا في قيامة
 ألِمجيء الممنذر؟ وهو رحمة للمنذَرين! أو لأنه منهم؟ فكذلك الأمر! فلو جاءمـم من غيرهمه، من جن أو ملائكة لا يرونهمه، فكيف الإنذار؟ أم ولو

 بمن هم من غير جنسهم، ولهم العلر الحجة: أننا - أو - علَّنا لا نطيق ما يطيقون، فما نـحن إذاً بهم مقتدين، إذاً فقولتهم هذه شيء عـجيب، لا أن الْ جاءهم منذر منهم! وعلّهم ازدادهم عجباً أن أنذرهم برجع بعيد! :
: (n) وترى أن رجعنا بعدما كنا تراباً لماذا هو بعيد وعماذا؟. . عن عدله تعالى؟ ومو قضية عدله وفضله! أو عن قدرته؟ وهو أهون عليه من بدئه! أو عن العقل لأنه مستحيل؟ فما هو الدليل؟؟ أم عن علمه إذ تنتشر الأجزاء وتضـل بعـدما تندتُر، ضـلالاً في واقع الأكل والـمأكول، أم ام في أكنـاف
 حفيظ! :
(1) سورة النمل، الآية: 77.
(Y) سورة الانعام، الآية: 9 (Y)
(r) سورة السجدة، الآية: •1 (Y)
 صحيح أن الأرض تنقص منهم من أجزائهم : ما تأكله الحيات والديدان الألدان وما تمتصه عروق الأشجار من قوّات الأبدان، وما تتآكله الحيوان، وما تبدله



 غيرها، ترجع الىى أصحابها، والزائدة الفضولة التي لا دور لها نوابابآ أو عقاباً






 وروحه محفوظ في كتاب حفيظ متوفى : مأخوذ بقبضة الموت وافياً دون انفلات، فمهما ضلت أجزاء - كالمسبقة أم ماذا؟ عن علومنا، ولكنها بعين
 (1) منا وجه آخر: مو الآخر أن قد علمنا ما تنفص الأرض - في نفسها - منهم: بسسبهم - أي أن الأجزاء الارضبة التي تصبح إنسانآ مي معلومة لدينا، إلا أنه لا يمت بصلة للا للجواب

 إذاً نتصت الأرض من أبدانهم ما نقصت، فالأجزاء المنموصة أيضاً معلومة - ولا بأس بالجمع بين الوجهين وأما خحصوص الثاني فلا . سورة السجدة، الآية: 11 1 الـي
 المتحللين عن ضـمائرهم، القريبين إلى شهواتهم وغاياتهم، فلا منا إنذار بعيد

ولا رجع بعيد:

تكذيب دون أية حجة أم ريبة، إلا هواجس وموسات جهنمية! وإنه لتكذيب جاهل معاند : أن يكذب بالدحق لما جاء، دون تأمل فيه، أو أية
 عن الشهوات، والإيمان قيد الفتك، وناكر الحق هكذا يعيش في أمر مريج:
 مائج مارج، إذ ضلوا في صراط الحياة عن الحق، إلا ما يحقق شهواتهـم وكله باطل، تتقاذفه الأهواء، وتتأرجح حياته في هباء، إذ لا مستقر له إلا
 كذبوا بالحق، فلو أنهم شاكون فيه فليتبينوا والحق بنفسه بينة، ويملك من صنوف البينات ما تحققه، فإن حققوه فلماذا التكذيب؟ وإن احتاروا - ولن - فكذلك الأمر، إلا أن يقولوا: نتحن في شك حتى يأتينا البيان، وإن فاجؤوا الحق وجابهوه بالتكذيب فأضل وأطغى! ومن الـو مريبِ أمرهـم أنهـم

 تقوُّل مريج في وجه الحق البهيج!

ومن تم يمرج أمرهم في كافة شؤون الحياة، لا يقومون إلا كما يقوم النذي يتخبطه الشيطان من المسِّ، مخخَّلين في تصرفاتهـمّه مارجين في كل
(1) سورة السجدة، الآية: •1.

حياتهم، لا يعيشون إلا مَرجتها دون بهجتها مهما ادعوها : ؤوَّنْ أَغْرَن عَن
 ومن هنا تأخذ الآيات دورها في تقريب الحق : إشارات إلى علمه تعالى وقدرته وحكمته، ثم تقريب للبعيد من رجّع عندهم : أنه رجع قريب، وريبا وكما يشاهدونه حياتهم:
 إلفات نظر عريق إلى علمم اله وقلدته وحكمته، التي تسهِّل خروج الموتى : . . .




 إلا اله، أو من ارتضطاه من رسول! أم إن النظر هو المـاكن لأي ذي بصر أن ينظر إلى السماء فوقه، من بعيد، أو من قريب بالصواريخ والسفن الجوية أم ماذا؟ ولكي يعرفوا - قلر النظر - كيفية بناء السـماء وتزيينها ومـا لها من فروج، دالل لأي مستدل على حكمة الخلاق العليم؟ وهو الحق الذي تندد فيه آية النظر بالأعمين الذين يبصرون ولا ينظرون، أو ينظرون ولا يعتبرون:
 إن في السـماء الـمبنية الـمزينة فوقهـم ولوَمَا لَكَ مِن فُوُعِج سـماء من

اللفتات، إلى صفحتها التكوينية الواسعة البارعة، في مثلث من بديع الخلق :

 هنا، كــ وْنَوْتَمْ هِ هناك، إشارة كتصريحه إلى كروية الأرض، فإنها لزام كون

 خلق دخانها وجعلها طباقاً، وتزيينها بمصابيح أم ماذا؟ تلفت ألظا

 فهناك تزيين لمتن السماء بلونها الجلاب ومنظرها الغلّابِ الخلّابه، ومن نم بمواليدها المصابيح، القناديل الفضية المعلقة فيها دون عمد ترونها :


 القرآن التي تلفت أنظارنا إلى عدم الشقوق التي هي لزام المصابيح والبروج، فكل صفـحة منها موتدة بأوتاد المصابيح، مرتفيّ ملفعة بالبروج، فما ترى لها ملا من

 كذلك : ما له من فروج r) راجع تفسير الآية في ج ج (Y) (r) سورة الرحد، الآية: Y (Y) (£) (£) سورة البروج، الآية: ا (0) راجع آية البروج ج •ب.



 يوم تعميرها بحكمة، سبحان الخلاق العظيم!
 وإن لم ينظروا إلى السماء فوقهم فلا يعتبرون، فالِى الأرض التي عليها
 كل زوج بهيج: مئلث اللفتات الأرضية متوازية للسمائية حذوها : فللأرض ملَّان، مد التعمير كما هنا، ومد التدمير كما في الأخرى :
 بمد التعمير تتمدد فتنبت فيها كل زوج بهيج وموزون، من كل الثمرات:







(1) سورة المرسلات، الآية: 9. (Y) (Y) سورة النبأ، الآية: 19 الان

(£) سررة الانشماق، الآيتاذ: r، ع،

(7) سورة الرحد، الآيات: r-0.

إن مد الأرض فإلقاء الرواسي وإنبات النبات، توحي أنها كانت منقبضة غير مـمدودة، بلا رواسي ولا نبات فلا حياة، شَموساً لا تذل لراكبـ الا مضطربة الحراكاك، حيث الرواسي الشامخات تمسكها عن المَيدان وْوَآلْتَنَ فِي

 الـموتدة على الأرض من الأعماق، الشـاهقة إلى السـماء، وعلّ الجعل
 على سطح الأرض نتيجة الحركات والاصطندامات بالجّ البارد، وقانون الفرار عن المركز، نم الإلقاء يخص التي انبثقت من تفجرات البراكين، والتي سقطت من نجوم في السماء، ولعل الإلقاء هنا يخص ما ما مو نتيجة المد الضـغط فتفجرت براكين، فأصبحتت من عليها راسيات ملقاة من جوفها، أو ما يعم الملقاة من الأمواج سطح الأرضية، إذ كاصن إنت شـموسة محترقة، أو يعمها والتي سقطت من نجوم السماء، أم ماذا؟ نم لإلقاء الرواسي - أياً كانت - دورها الهام في إنبات كل زوج بهيج موزون، فإنها لا تكون إلا ببرودة الأرض، وإلا فلا جبال ولا سواه إلا مذاباً مايعاً في الأرض النَّموس! وإذ لا جبال رواسي فلا ذِلَّ للأرض عن الشماس، ومن تم: بعد اللذل بالجبال الرواسي يأتي دور تكوُّن وظهور المياه
 أعراقها المياه، لَما سبل السبيل لإنبات النبات، سبحان الخلا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: } 10 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: ابالبا }  \tag{r}\\
& \text { راجع ج جr } \tag{r}
\end{align*}
$$

حيث التعيير في مختلف الآيات يختلف بالجعل والنصب والإلقاء

نبات سائر النباتات والحيوان، ولأنه لا تخصها :

بل وإنهما في الآيات الأنفسية أقرب وأحرى من الآفاقية، فكل عبل عبد

. مواه يتعامى عنها فيتعر

 المرام، دون المناهج (العلمية!) التي لا تنحو في مدها وجا وجذرها إلا الحياة الحيوانية، في معرفة زائفة زائغة عقيمة غير عميقة، لا تتخطى النظر النا الكون إلى معرفة خالق الكون! .

هذا هو المنهج العلمي، الماكن الساكن في أدمغة جامدة مطموسة رانت
 الناهج معرفة بارتباطات الكائنات، نم ربطها كلها بخالق الكا الكائنات، فلا وفية الحا




إن مياه الأرض كلها من السماء، استقبلتها حينما ذلت بعد شمـاس،


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) } \\
& \text { (Y) سورة الانشقاق، الآية: }
\end{aligned}
$$



 (طائلات) لها طلع نضيد: (أول ما يطلع منسقاً بعضه على بعض) رز ارقاً للعباد
 - كذلك الخروج! فكما هناك خروج لأرزاقكم الميتة إلى الحياة، كذلك هنا

خروج للمرزوقين إلى الحياة ليوفى لهم ما كتب لهم


 الميتات النباتية رزقاً للعباد تشهد - وأحرى - لاإحياء الميتات الإنسانية رزقاً

لهم أنفسهم بما قدموا جزاء: وفاقاً، أو عطاء: حساباًا أفمن يحيي هذه النباتات رزقآ للعباد في حياة قصيرة هزيلة دنيا، عاجز أو بخيل أن يحيي هؤلاء العباد ليرزقهم في حياة طويلة عليا، كلا! وإنه أحق وأحرى.
فما ألطفه وأعطفه دليلاً نعيشه طول الحياة، وما أغفله من يعيش الدليل ويتغافل عن الـمـلول، وليس مؤلاء - فقط - هـم الممكذبون بالبعث
والنشور، بل و:

 . . أقوام تممان من أنحس المكذبين في التاريخ الرسالي وأشرسهمَ'

سورة الفرقان، الآية: عAع
سورة الأنيياء، الآية: •r.
(1) سورة النحل، الآية: 70.
(Y) سورة المؤمنون، الآية: 1^.

فالرسالة واحدة، والكفر أيضاً ملة واحدة، مهما اختلفت شواكله، فلا تغتم بما كذبوك، ولا تهتم بما عذبوك، فالسبيل إلى الله شائك مليء بالدماء، مفروش بالأشلاء، فعليك أن تخوض المـعارك بكل صبر وصـمود، حتى تخلص إلى المقصود.
وإنها لفتة سريعة دون تفصيل، إيقاعاً على القلوب بمصيارع الغابرين



رسالات، دون كل الرسالات!
 في أعماق الزمن الرسالي، فالرسل إخوة في الدعوة والمدعو له، فمن يكذب






والمدجهولون هنا منهم هـم أصحاب الرس والأيكة وقوم تتَّع، وهم
معروفون في مواردها من آياتها (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقان، الآية: (1) } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } 09 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 الدخان وأصحاب الرُّس في الفرتاذ.





为现
 (إِّهُ حَّ

 يَّ





... . ذلك خلق أول، من بناء السماء وتزيينها، ومدّ الأرض وإلقاء الرواسي فيها، وإنزال ماء السماء وإنبات النباتات رزقآ للعباد، أفلا يدل ذلك على إمكانية الخلق الثاني يوم المعاد الميعاد؟ بلى وهو أهون عليه الميه


 أهون علينا؟ والفصل الشاسع بين الخلقين يزيل العي لو كانا

 بلباس جديد صـورة، وفي نشأة جديدة سيرة، فهو إذاً إعادة أكثر مـما هو




 دوماً في ارتكاس، تم ويوم المععادَ لاتَ حين مناص، صدوركم من وسواس :

إن مصطنعي الآلات أدرى من سواهم بأسرارها وخباياها، رغم أنهم

$$
\begin{align*}
& \text { rv : سورة الروم، الآية (1) } \\
& \text { (Y) سورة الرعد، الآية: } 0 \text { (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

لم يصنعوا موادها، وإنما اصطنعوا منها صورها، فما ترى إذاً لـخالقها؟


 نفسه وليس بخالقها، فماذا تظن إذاً بخالقها؟ إنه أقرب إليه منه نفسه! :
 فحبل الوريد هو العرق الذي يسمى حبل العاتق، وريدان عن يمين
 وأقرب منه وأكثر، فالعالم بخفايا قلب الإنسان أقرب إليه من عروق حيا رالاته قرب العلم والإحاطة، وليس قرب المسافة والمساحة الماحة
فلا أقرب إلى الإنسان من خالقه، قرب القيومية العلمية وفي القدرة،


 كخروج شيٍ عن شيء، بل مو داخل علماً وقدرة، خارج ذاتآ وصفات، بات باين
 وجسمه، إلى عقله ونفسه، إلى وسواسه وهواجسه بأسبابها، وإليه كله الِّيْنَ
 فهو أقرب إليه من قلبه، وهو يعلم منه أخفاه، ولا يعلم الإنسان إلا سره لا
 يكنه بعد، ما سوف يكنه ولا يعلم قبل !.

> سورة الملك، الآية: £1 1 .
> سورة الشورى، الآية: I 1
> سورة الأنفال، الآية: Y Y سورة طه، الآية: V.

إن الوسوسة: الخطرة الرديئة - وأصلها صوت الحلي والهمس الخفي

 توسوس نفسها وتوسوس العقل بأسباب وآلات، قد تجهـل هي تلكـم الأسباب، ولكن اله يعلمها بمواليدها، فلم يقل (و يعلم وسوساتها) وإنما
 أو السبب: ما توسوس بسبب نفسه.

ولقد وسوست أنفس هؤلاء الناكرين عقولهم المعقولة بالهوى، وقلوبهم الـمقلوبة عن الهـدى، وسوست في أمر الـمعاد أم ماذا؟ وترى بـماذا؟ بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فما
 بأنواعها هي آلات يتذرعها النفس لحصون الوسوسات ومفعولاتها النا والش


إن هناك في جسم الإنسان حبالآ شتى تنقل الدم إلى شتى أجزائه وأعضائه وهي كلها تتصل بحبل الوريد : الحبل الأم الكائن في الحلقوم القا
 الخخالق للحبل الوريد والإنسان، مو أقرب إليه من حبل الوريد، من نفسه،
من حياته، من كيانه كله -: إليه

## 

 الحفيظان على الأعمال بأمر الله، فكيف يكون تلقيهما ظرفاً لا قريبة اله؟ تم
 بحال! أم أن تلقيهما يعلل أقربيته بـ (إذل| على التعليل؟ واله أجلّ وأعلى أن




مذكور .
أقول: علّها ظرف لـما سيقت لهـا الآيات من ذكرى النـاكرين عن
 بعدما تلقى المتلقيان أم ماذا؟
وترى من هما المتلقيان؟ وماذا يتلقيان؟ وكيف؟ - . إنهما من الحافظين علينا، الكرام الكاتبين حفظ الأعمال عن

 الأقوال وصور الأعمال، شاهدين لها في الدنيا وعليها في الأخرى، وليست الالها



هذا! ولكننا لسنا في تلك العجالة التي تقصر تلقي الأعمال بأمثال الأشرطة المسجلة لكل كلمة أو حركة أو نبرة، فإنها هزيلة داترة، وإن كانت

 الله، في سجلات أعضائنا والأرض بججوها وما ومادتها أم ماذا؟ واق واقعة رهيبة تحذّرنا فتحضرنا ليوم الطامة الواقعة! .

سورة قَ، الآيات: 10 -
 ركنه، قاعد في مقعده من الإنسان، قعد أو مشى أو قام، فعلَّ القعود هنا إيحا إلاء




 شهوده منا وهنالك بأمر اله لا يقصرون، فأنى تؤفكون وتصرفون؟! . وترى اليمين والشمال هما الجهتان، فلا حفيظ من بين يديه ومن خلفه،

 جهات! إذاً فما هما من الجهات وكما هنا، وإنما جانب الخير لقعيد اليمين وجانب الشر لقعيد الشمال، كما العقبات تعقبه فيما تعقب من بين يديه: الجانب المستقبل دنياً من الحال - وعقبى، ومن خلقه : دنيا الماضي اللى الحال، من خير لقعيد اليمين، ومن شر لقعيد الشممال، فهما للديه دون اختصاص بجانب آو حال:


 الأعمال، والعتاد شهادة إلقائها يوم يقوم الأشهاد.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآيتان: سان، } \\
& \text { - سورة الزلزلة، الآيتان: ع (Y) } \\
& \text { سورة الرعد، الآية: 1ل } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في ثفسير الفرآن/ الجزء السابع والعشرون
فليس الرقيب العتيد - فقط - الملكـان، أو أن قعيداً منهما رقيب
 رقيب عتيد: كما هو يتلقى الأعمال في الأولى، كذلك ريلق ريلقها في الأخرى،





 العتداء.
 رقابة: شهادة التلقي، وعتادة: شهادة الإلقاء، للأعمال والأقوال أم ماذا؟ إيحاء: إلى كمال العدل في الشهادة: أن المتلقي هو الملقي بعلم وعدل، فالشاهد الذي يلقي الشهادة دون تلقِّ، أو يتلقاها دون إلقّاء إلقاء، ليست شهادته

 عطف: يثني كـ (أو"ا، وعن أدب المعنى، فكهذا تلقِّ لا يغني، نم ولا ملا معنى أن يتلقى قعيد الخير نم يلقيه قعيد الشر، أو يتلقى قعيد الشر نم يلقيه قعيد
 ساذج عن الأفعال، لا أنه - فقط - المراقَب عليه المعاتَد، فإذ لا تضل

> سورة النساء، الآية:
> سورة هود، الآية: بالآهو
> سورة المائدة، الآية: IV
> سورة الرعد، الآية: II الآي

لفظة قول، فكيف تضـل أية فعل، فلا لفظة ولا لحظة ولا فعلة بل ولا نية تضل عن رقيب عتيد. وهكذا يعيش المـكلف في رقابة شديدة عتيدة حتى ينقضي عـلم

التكليف:
 إن واقعة الموت راحة للمؤمنين، وسكرة وزعجة للفاسقين، اللذين
 لفرادى الأموات، وجماعية للجماعات كما في النفح الأول: وَآترَى الكَّاسَ
 وترى كيف يصبح الموت للغافلين سكرة وهو قفزة إلى حياة أخرى؟ إنه سكرة لانشغال سكراته بنفسه عما سواهو، في رجفة مفاجئة فاجعة تدب في الأوصال، تفصله عن حياة أنيسة بين شغل وأهل ومال، إلى حياة بئيسة

 الكروب التي تتغشى المحتضر عند الموت فيفقد تمييزه، ويفارق معه معقوله وكأنه سكران الخمر! إلا آن هذه منعمة منعشة وتلك مؤلمة موحشة!. وإنها ״جاءَت" دون حاجة لأن تجيئها أنت، فإنك في الموت محتار لا مختار، وحتى المـوت اللني أنت تتختار، فاله هو المميت لا أنت، مـهما



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحجر، الآية: VY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: به، }
\end{aligned}
$$




 فلا يحيد الحائد عن الحق إلا عن الموت وبواعثه، لأنه ختام شهواته،


 ينتقل إلى الرفيق الأعلى

تم ومن سكرة الموت ورحلته، إلى رحلة الحشر وهولته:

علَّها هي النفخة الثانية الإحياء، أم هي والأولى الإماتة، وقد يعبر عن
 كالأبواق، كما ونفختها لا تشبه النفخات(0) فإنها صيحة الحا


 (1) سورة قَ، الآية: بY. (Y) (Yالباء في ابالحقه لككلا الـببية والمصاحبة - نمالأولى أمم من العلة الموجدة والعلة الغائية - فإن الغاية من الموت أيضاً حق: تأمل . (r) يستغاد الحصر من تقديم الظرف (امنها على نعله اتحيده،
( ) (६)
راجع سورة النبأ ج

:(6) (4)
إنه لا بد لكل نفس هناك من سائق وشهيد، إلا من هو شهيد على كل نفس، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها، فإما إلى جنة
 (r)
 لاهمل النار.
 نَّفِّ . . . ) ومن تم السائق ولا شهيد في سوقهم الجماعي زمراً : (اوسيق . . وسيق . . زمرآ14. .

منا سائق واحد يسوق للمحاكمة عند الواحد الجبار، فهل الشهيد أيضاً واحد وهنالك شهودّ من شاهديه القعيدين، ومن نبيّه. . . ومن أرضه وفضائها! علّها تعني هنا شاهد الشمال، لأنها تعني أصحاب الشمال، فليس لهم يمين حتى يشهد لهم قعيد اليمين أو شاهد اليمين، فليس لأصحاب اليمين شمال حتى يشهد عليهم قعيد الشمال.
أو أن اشهيدله منا تعني جنس الشهيد، الشـامل لسائر الشهداه، كما يشمل قعيدي المتوسطين بين أصحاب الشمال وأصساب الصاب اليمين، فكلًّ يتلقى ما يلقى من صالح وطالح
ترى وبعد لُقيا الشهادة لأصحاب الشُمال، ماذا يرون، وماذا يسمعون؟
إنها كلمة النبهة القارعة:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: VY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: V. W. }  \tag{r}\\
& \text { سورة القيامة، الآلية: •r. }
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
 آية فريدة غُرة، تنبه الغافلين الشاردين الذين هم كانوا في غرة، فما فـا هو (هذاها الذي كانوا منه في غفلة، فكشف الله عنهم يومذالك غطاء الغفلة؟. في الحياة الدنيا أغطية تغفل الإنسان عن الآخرة، وعن ملكوت أعماله وحقائقها، وعن شهادات الشهود الذين يتلقون تلك الأعمال، فطوع الهوى، والإعراض عن الهلى تغطي عنهم وتغطيهم عن الحقائق الغيب، الواقعة يوم


إن مثلث الغطاء في الحياة الدنيا، ليس إلا عن الواقع فيها، وإلا فلا غفلة ولا غطاء عن غير الواقع فيها، مهـما وقع بعدها الحا فليكا فليكن واقعاً فيها حتى تصدق الغطاء، وترى الواقعة الآخرة واقعة في الدنيا، الياه حتى تصدق فيها الغطاء والغفلة عنها؟ حقا إنها واقعة بإحياء الموتى فيها فتصبح أحياء ترى
 وأما شهادات الشهود يوم الدنيا وإلقاءها في الأُخرى، فهي من الغيب، والممتقون يؤمنون باللغيب، فيؤمنون بأخبار الغيبب، وهنـاك الشا الشاشـات التلفزيونية وسائر المصورات ومسجلات الأصوات، هي شهود صدق تصدق
الشهود الإلهية وأحرى.

وهناك حقائق الأعمال كائنة ظاهرة للبصائر، مهما خفيت عن الأبصار،


 (Y)
(r) سورة النساء، الآية: (Y)

إن المهم هنا اللاَّ يصبح الإنسان غافلاً عن الأخرى وشهودهما، وحقيقة الأعمال المشهود بها، فلا يكون في غطاء الغفلة عن غلأذَا المئلث؛ لا سيما

 التصديق علماً ما لم تعتقد؟ أو العقيدة ما لم تتذكر، وإن كان مصب آية النغطاء غطاء النكران.

وكما الغطاء دركات أسفلها الجحود، كذلك الكشف درجات أعلاهما الشهود، ولحد: پلو كشف الغطاء مـا ازددت يقيناًا كمـا عن علي أمير

فهنالك في الأخرى تُكشف أغطية الكفر، فالكـافر يرى الحق كـما الـمؤمن، فتزول عنه اعتراضـات الشكوك، ومشبهات الأمور، فيصدق بما
 كلال، ولكنها له حسرة ونكسة، وللمؤمن جرة ورحمة، كشف يشمل أهل الحشر أجمع إلا من لم تكن له أية غطاء:

وتكشف أغطية حق اليقين وعين اليقين، لمن كان في غطاء عنهما، ، وعلم اليقين لمن كان في شك، فلا تبقى أية غطاء، إلا غطاء ذات اله . إن الأبصار البصائر هنا عليلة كليلة إلا من هدى الله فهي لهم نافذة حديدة ترى الحقائق الغيب، ومن نم في الأخرى تصبح الأبصار كلها
 جديد! ومهما جلُد له بصر فهو أنفذ وأقوى، رحمة له، إلا ألن حديد الكافر في الأخرى له عذاب شديد! إذ كان عنها أعمى، مهما بحشر أعمى : وأوَمْنَ أَغرَرَ
 وحديد البصبيرة.

فالغطاء المكشُوف هنا هي عن البصيرة لا البصر، كيف وهو فيه

إن هناك غطاءٌ عام، ليس للإنسان في تحصيله سبيل، ولا هو مكلف في كشفه كسائر النكليف، هي غطاء الحياة الدنيوية، مهما كان الإنسان مؤمناً صالهاً إلا من أخلصه الله، وهي غطاء عن الذكر والمعرفة التامة، وعن رؤية الحقائق كما هي، فهي تكشف بالموت شئ شيئاً ما، نم تكشف في الآلخرة
 الألوهية.

ومن نم أغطية خاصة من كفر ونكران نتيجة التكذيب والعصيان وهي أسفل دركاتها، كما آية الغطاء تعنيها، ومن غنـيران غفلة ونسيان فعصيان على دركاتها، وهي سوى الأسفل، والكل تكشف يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

فكشف الغطاء للمؤمن نور وبهاء، وبشرى وجلاء، ولغير المؤمن نذارة وحسرة فابتلاء، فأين كشف من كشف؟ وأين غطاء من غطاء؟.

هو قرينه الشهيد القعيد عن شماله إذ لم يكن له يمين، دون سائقه إذ ما ما هو له قرين، ولا شيطانه إذ هو يلقى معه في النار، فكيف يؤمر أن يلقيه في
 عتيد كما رقيب اليمين رقيب عتيد، فقرين الشـمال يقول يوم الحشر

سورة قَ، الآيات: 10 -



ومن تم يصدر أمر الجبار بإلقاء الممجرمين في النار، جهنم يصلونها
وئس القرار:

وترى من همـا الملقيان هنا؟ أهمـا الشـاهدان؟ ولا شغل هنا لشـاهـد
 شـامدان من غير المـلائكة من نبي وولي؟ فكـلكـك الأمر! أم مـما قعيد
 حيث الصيغة اللفظية، والصياغة المعنوية، تؤيدانه، وقد يكون السائق هو شاهد اليمين وإن لم يكن له يمين، كشامدِ عدل لسلب اليمين، تم يؤمر مو
 ولأن الشهيد - في وجهة عامة - تشمل كل شهيد، فأحرى آن يكون

 الشهود، وفضاؤه الشهيد، فهما له حاضر عتيد، لا حاجة إلى مـجيئهما، والأعضاء بأصحابها تُلقى في العذاب الشديد ولا تلقي، فإنما دور الشهاده تم الإلقاء في النار لشهيد ملائكي وبشري في الـا .

(1) سورة آل عمران، الآية: •ب.

 بأقواله وأعماله، يجعل الغافلين حيارى فضُّلّالاَ، يسلك بهم غياً وضـلالاً .
: (1)
فأم البلاء والضـلالة لكل كفار عنيد هو الشُرك باله، الذي يخلف


罒


ومنا الكفار العنيد يتهم قريناً له أطغاه: حمله على الطغوى، ومنعه عن التقوى، وطبعاً ليس مو قرينه الأول القعيد عن يساره الشهيد، فإنه شهيد





 (90)
 بعد يوم الدنيا في يوم الدين :

سورة الصافات، الآيات: الآيات: اله-ه-4.









 للمضلين ألا يُضلوا، وللمضلين ألا يستضلوا، فإذ أضل أولاء وضل ألا





. بأَلْوَعِدِ
إن تبدّل قول العذاب من اله - أياً كان - هو كثير، فإن العبيد كثير، والله هو العلي العلام الكبير، فاليسير منه كثير، إن ظلماً وليس منه، أو عدلاً العال
 إبّات اليسير •
(1) سورة إيراميم، الآية: YY. (Y) سورة الصافات، الآيات: •Y (Y (Y

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
فلو لم يقدم اله قولاً بالوعيد نم عذب، كان فيه ظلم كثير، فإنه إغراء بالجهل، فأخذ على غرة وجهالة! ولو لم يعذب بعدما لا يقدم فهو ظلم كثير،




 تحقيق الوعيد، فهو قول عدل ووعيد عدل، دونما ظلم لا كثير ولا يسير!





## 

حوار تحير العقول، تمثل لنا تحقيق حق الوعيد، لـحدّ كأن جهنـم تتحدث بما تكدس من أجساد المجرمين فوق بعضهـم ركاماً، ويا له من مشهد رهيب!

فليس ملؤ جهنم أن يجتمع فيها أهلوها ماشين أو جالسين وقائمين وأمين أو


(r) ${ }^{\text {(r }}$

$$
\begin{align*}
& \text { سررة ص، الآيتان: Aع، A0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: IVQ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فهم - إذاً - ركام في النار، في دركاتها كلها، ليس لهم في سجن



المليء وآية المزيد، إذ تفسرهما آيات الركام! ومن تم نرى مناك على الضفة الأخرى جنة مزدلفة لأهلها المزدلفين

إليها غير بعيد:
: (His)

 تكلفوها يوم الدنيا فاقتربوا إليها بما يقربهم الىى الهّ زلفى
 وعد حنون لكل إتم الأوبة: الرجوع إلى الله، دائب التوبة عن معاصي الله، يدأب في الحفاظ على حرمات اله فهو يخشىى اله في غيبه، ويأتيه

بقلب أواب منيب:

فمن مواصفات الحفيظ خشية الرحمن بالغيب: بغيب الرحمان ومو دائب الغيب - فالمتقون يؤمنون بالغيب - ويغيب عباد الرحمن، فليست خشيتهم منهم حتى يخشوه - فقط - بمحضرمهم، وأنما يخشُونه في غيبهم،
 الأواب، فلا يتقلب بقلبه إلا في مفازات الإنابة إلى الله، فحياته - إذاًا خشية الرحمن بالغيب بقلب منيب، حتى (اجاءها إلى دار كرامة اللها للقاء اللىاء الها


تم وستقبل هكذا جائين بذلك المجيء قولة كريمة رحيمة من الرحمن

## :


مدخر موعود لككم - (بــ ") في (اسلام") خالد ليس له انفصام في دار السلام


بعد المشيئة غير المححددة التي - طبعاً - ليست لها نهاية؟ بل إنه فوق اللانهاية، فكل لا محلودد عند خلق الله، محلود في حساب الها، وإن لدى
 كرامة (امزيدل) يؤتهم رغبة وإدراك (مزيدل) عما هم يشاؤون. وترى أن (مزيدله يختص بأصناف ما يشاؤون، فليست العطية على حد المشية؟ وهو تحليد بلا دليل، واطلاق المزيد يحلله عن هذا التحديد! أم أنه يعمهه وما لا يشـاؤون مـما لا يعرفون، لأنه من كمـال أو قمة معرفية فوق ما يعرفون، فكيف يهرفون؟ بما لا يعرفون؟ إن المزيد يعم ما لا لا




فهنا في الـجنة للمتقين مزيد، حيث يجدلون الله في رحمته فوق ما
 فأين مُزاد من مزاد، وأين مزيد من مزيد؟!

: (6)
ذكرى سريعة خاطفة إلى أعماق من تاريخ الغابرين المستكبرين، تهين


 عن أُبباب الحياة، في توسعية ظالمة فاتكة، استضعافاً لمن في البلاد،

واستهانة لهم فاستعماراً واستئماراً، بفرعونية جبارة، وقارونية غدارة! .
 ملاك في الأخرى، ولا محيص - أحيانآ - في الأولى، و"هل محيص"، لكم؟ وليس لهم وهم أثد منكم بطشاً، كلا ! إنه لا حيصة عن عذاب الها اله ، ولا هيصة


: (容) إنه القلب الحي، قلب الإنسان كإنسان، القلب البصير، أو السمع الملقى إلى القلب دنوآ من سماعها وميلا إلى قائلها، العائش كل مسموع فيه الذكرى، الذذي يتذكر من (ضلكه) : الذكريات، من مصـارع الغابرين، وبرهنات آفاقية
 وَهُوَ شَهِبِّهُ فالذكرى لا تفعل فعلها في النفوس إلا بقلوب حية واعية، أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

آذان بأسماع صاغية، فمن يتركهما أو يتغافل عنهما فإنه من أصحاب السعير :


إن السير النابه الهادف المقصود في آيات الله، في الأرض بما فيها من آيات: تاريخية غابرة وجغرافية حاضرة، إنه لمما يكوّن قلباً عاقلاّ وآذناً



 تتملد بالسمع الملبّي الى كلمات الحق، وأما القلوب الواعية فقلما تحتاج إلى إلقاء السمع إلا إلى ملقيات الذكر الوحي

في (اسورة الملكهل يتقدم السـمع، لأنه الأقدم للبسطاء الساذجين، والمتحرين عن الحقق الناضجين (६)، وهنا يتقدم القلب - وهو الاني
 ولكن لا كل سمع، إنما السمع الملقى بحرية وانطلاق، ولكي يتلقى ما يسمعه بلباق، سمع يلقى إلى نبرات الذكريات الـيات بإنصات ووعي، كأن صاحبه
 بعقله النابه إلى قلبه فيحيى بحياة طيبة.

فمن كان له قلب ولكنه مقلوب، أو سمع ولكنه لا يلقى إلى المسموع، بل يلغى، أو يشغل بما يلهيه، إنه هو الميت بعينه، فلا يتذكر بأية ذكرى،
راجع ج YQ ففيه تفصيل البحث عن السمع والعقل .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الملك، الآية: •1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: } 7 \text { عـ. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأهراف، الآية: .1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

سورة قَ، الآيات: 10 -
ولا يكون شهيداً لأية ذكرى، والدنيا كلها ذكرى، يعيشها كما الأموات، فلا





 ينبض بحياة الذكرى والعقل \#أوه" وعلى أقل تقدير، وإعتاداً لحياة قلب منير
 يسمع، فتحويله إلى قلبه ليستزيد هذّى ونوراً!


فترى - إذاً - يمسنا من خلقهم الأول من لغوب: تعب ونصب - فنعيى



كأن ناكري الخلق الثاني المُمعاد ينكرون التخلق الأول فهم في ريبهم


0 : سورة المرسلات، الآية (Y)
MYY سورة الشعراء، الآية: (Y)

(0) مورة الفرقان، الآية: £ ع.
(1) (1) سورة فافر، الآية: ov
 السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس، فهل يمسه - إذاً - من خلق الناس من لغوب، ولكي يعيى لاغياً عن الخلق الثاني؟
 ستة أيام، فآية اللغوب، بضيمن ما مي تنديد بالمشركين في زعم اللغوبا وما سمعناهم هكذا زاعمين. إنها تندد باللذين حرفوا التوراة فاختلقوا القوا فرية اللغوب: ". . .نم استراح في اليوم السابع" .



隹









 لربك، فمهما جرحوا تلبك المنير، ومرجوا خاطرك الخطير، فطمئن قلبك

ولا راحة عن التععب، ولا إزاحة للنصـبب إلّا راحة ذكر اله، وكـما
(1) سورة الرحد، الآية: YA.

الرسول عيني الصلاةه|!

هنا تسيح بالحمد، وليس الحمد فقط، فإن فيه شائبة التحليد والتشبيه، ,لا التسبيح فقط، فعمّاذا يسبح وينزه لولا إنبات صفاتوبا


 للذات، كذلك وسائر الأفعال والصفات.

ولأن الصـلاة مي خير موضوع للتسبيح بحمد الرب، وإن لها كفريضة




وعلّه بداية فرض الصلاة أنها كانت نلاث (†) ومن نم الإشارة إلى فرض

 تشمل الطرف الوسط (الظهرها كما تشمل طرفي تبل الطلوع وقبل الغروب،


سورة مود، الآية: \&11.

 سورة طه، الآية: • •سا سورة آل عمران، الآية: سا

 هنا هي فريضة اللدوك، والعشاء هي فريضة غسق الليل، ثم قرآن الفجر هنا وقبل طلوع الشمس هناك هي فريضة الفجر، وقبل الغروبا مي في الحصرو،
 وكما في سائر الفرائض (r)

إن طلوع الشُمس وغروبها تتحوّل، وإن ظلام الليل بغسقه تم فجره تحوّل، فلتتحرك أنت بتسبيح الحمد مـع تحول الكون، فليشرق قلبك قبل إشراقة الشمس بتسبيح الحمد، ولتجلد فيه إشراقة بعد غروبها، نم ومن


من تعقيبات تحمل التسبيح بحمد ربك، أو نوافل ركعات(r).
 في مختلف مظاهره نظرة الاستماع للمناد من مكان قريب، بعدما سمعتهم ينكرونها من بعيد ومن قريب! :
سورة الإسراء، الآية: VA.


 المغرب، وأدبار النجوم الركعتان تبل الغداة
وني الكاني بإسناده عن حريز عن زرارة من أبي جعفر الباقر السجبود؟ قال: ركعات بعا المغرب. ورواه القمي في تفسيره بإسناده عن ابن أبي نصر عن
 وفي ترب الإسناد للحميري بإسناده إلى إسماميل بن مبد الخالق المال اله جا لا
أترل: على الجمع بين الركتين والأربع، أن الأولين مما الأنضل، ومن نم الأخريين.

إنه منادي الصيحة الصارخة، حيث ينفخ في الصور وينقر في الناقور!





ذا؟ وهي نداء الدعوة للخروج:

فهناك سماع جماعي لصيحة الخروج الإحياء يفزع لها أهل الحشر إلا

 الإمــاتــة: آلَّ . . . .







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: YO. } \\
& \text {. سورة النمل، الآية: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النمل، الآية: } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

وبهدف الحق من الجزاء الحساب، فلا ظلم هـناك ولا فوضى، فصيحته المفزعة المصيعقة حق لهمّ، إلا من شاء الله، بفضل الله ورحمته.
: (
 إحياء للحياة الدنيا نم إماتة عنها، فهو حي في البرزخ، نم إماتة أخرى هي
 الوسطي لا تحتاج إلى إحياء، فإنها تجرّد عن الحياة الدنيا فانتقال اللى


*)



وترى متى الإحياء مرة أخرى ومن تم المصير؟:

يوم تتشُق الأرض - الدافنة لهم - عنهم، وتتكشـف عن أجسادهم الرفات، وعظامهم الذرات، التي تاهت في سارب الأرض، تتشقق عنهم
(1) سورة غانر، الآية: II.
(Y) (Yالإماتة الأولى تزمق الروح عن البدن الدنيوي نم مي مستمرة في البدن البرزخي، والإماتة
 الصمعةة إلى الحياة الخالدة الالانخرى . سورة النجم، الآلية: ع ع. سورة الأنعام، الآية: بس.














سورة طه، الآية: 1•1

سورة طه، الآية: •تان
سورة يس، الآية: لـ



مكية - وآياتها ستون

四 آَمَمًا (10)

 أَلْمُقَّيَنَ فِن جَنَّتِ وَيْوْنٍ




سورة الذاريات تزامل النازعات في آياتها الأولىى، إذ تحمل أقساماً

 الوطيدة بينها وبين صدق الوعد في الدين الواقع؟
:





ومن الرياح اللواقح، اللاقطة النطف من فحولة النبات، فالمطيرة لها والمثيرة بها بين أنثاها، ولكي تحمل جنينات الثمار، أو اللاتحة أجزاء

 فمن وظائف الرياح الذاريات إزجاء السحاب وقلعها من البحار والأنهار، ومن مختلف أكناف السماء، نم تأليفها وجعلها ركاماً لكي تحبل بالأمطار:



هـذه، ومن نـم قوات ذاريات أخرى لـمـختلف الذاريـات والعـنـاصر والجزئيات كامنة في أصولهـا أو سواما بـا بما كمنها الما الله فيها وأمكنها من مختلف التصرفات، أو كائنة في سائر كائنات العالم ملائكية وبشرية أم ماذا؟ صادرة عن الله وبأمره دون فسق ولا نشوز . . . فلا تختص الذاريات - إذاً -


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: } 0 \text { ع } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فاطر، الآية: } 9 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ov : مورة الأعران، الآية }  \tag{0}\\
& \text { سورة النور، الآية: طع }
\end{align*}
$$

تفسيراً بأظهر مصاديقها، دون المفهوم الواسع الذي تسعه اللفظة، مهها لم تسعه إفهام الناس إلا الخواص، وعلّا ولهّ هو السبب فيما فعله الخليفة عمر من
 معاني آي من الذكر الحكيم هكذا إهانة ومهانة؟ بل الترغيب والتبجيل! وكما


عن السائب بن يزيد قال : آتى عمر بن الـخطاب فتيل يا المير المؤمنين! : إإنا لقينا رجلاً يسأل







 من الدارمي ونصر المقدسي والأصهاني وابن الأنباري والالأكائي وابن عساكر - فتح الباري














نقلاٌ على ظهر أو بطن أو صـدر، من الرياح الحاملات: نقلاً على ظهرها من السحاب اللاقحات، الحاملات وقرآ من النطف النباتية للتلقيح،
 يشاء، والملائكة الحاملة وقرأ من أوامر الله، ورجالاتات الوا الوحي الحاماملين وقرأ من شريعة اله في صدورمـم، وكافة الحاملات وقرآ، صـادرات من الها ومنفذات بأمر اله

وفي تفريع الحاملات على الذاريات إشارة إلى تفرّع الحممل على الذّر كما هو الواقع، فالذرو أياً كان هو كبذرة للحمل وكما في النساء الحاملات.

## 

من الأمور والأوامر الجارية في مجاريها ، بما ذرته الذاريات، وحملته الحاملات، ومن السفن الجواري كالأعلام في يسر على سطح الماء بإرادة الشا ، وبما أودع الله الماء والهواء والرياح والسفن من خصائص تسمح بهكذا جري


الطاقات المقسمات بين الكائنات أمراً من الأمور أو الأوامر، تكويناً وتشريعاً، دنياً وعقبى، مقسـمات كونية بما أودع اله فيها من طـا طاقات، وملائكية أو بشرية أم ماذا؟ التي تقسم أمر اله كما أمر الشه دون نشوز ولا
 تقسيم لأمر الأرواح والأجساد دنياً وعقبى، وتقييم لها كما تحق كذلك،

> سورة الرحمن، الآيتان: Y\&، YO سورة التحريم، الآية: 7

ومن نزول بالوحي على أنبياء الله، وبالإلهام على عباد الله المخخلصين ومن.. كما لغير الملانكة فيما حملوا من أمر وتقسيم لأمر .

فما تعني المقسمات خصوص الملائكة، لمكان التأنيث الحقيقي فيها دون الملانُكة الذين هـم لا ذكران ولا إناث، فالراجع إليهم بين ضمير مذكر أو مؤنث مجازي .

هذا - ولأن تقسيم الأمر لا يختص بهـم، فاله عمّال منهم المـلائكة ومنهم غيرهم وكثير ما هم! .

ترى ما مي الصلة بين هذه الأربع وبين صدل الوعد الو الو ووقوع الدين؟ فهل
 عليل! أو هي أدلة لصدق الوعد ووقوع الدين وكيف هي؟

إن مشـكلة المـعاد فالجزاء بعد العود، هي عائدة أولاً وأخيراً إلى إلى استحالة الحياة الجديدة أو إمكانيتها، فثبات إمكانيتها إنبات لوقوعها، فإن الحوار والمشاجرة حول المعاد ليس إلا مع المقرين بوجود الله مهما كانوا به مشركين - فإمكانية الحياة بعد الموت - الثابتة بأمثال ما يقسـم به هـنا وهنالك، إضافة إلى قدرة الله تعالى، نم علمه الشامل وعدله الكامل، أنها

 وما يلقاه المظلومون، وبما يطيعه المطيعون ويعصيه العاصون، نم قدرته على الجزاء الوفاق، نم عدم واقع الجزاء منا إلا شذرآ قليلاّ، مـع قدرته الـا تعالى على إعادة الحياة ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، إنها تثبـت ضـرورة صـدق الوعد ووقوع الدين، فإن

نكرانهما نكران لوجود اله وهم مصدقوه، أو نكران لعلمه وقدرته وعدله
 ونكران لما يلمسونه ليل نهار من ذاريات حاملات جاريات مقسمات. . . ومن أضرابها : تلكم البراهين الحسية التي يعيشونها طوال حياتهم. فكـما أن الذاريـات ذرواً، فالحـامـلات وقراً، فالـجاريـات يسراً، فالمدبرات أمراً، تبرز لنا دوماً تغييراً وتحويراً، من موت إلى حياة ومن حياة
 يوم الدنيا بإذن اله، كذلك هي هي في الأخرى - وبأحرى - تنفذ مشيئة اله العليم القدير العدل البصير .

فاله يسوق السحاب إلى بلد ميت فيحييه بأمطارها الغزيرة لأناقة الحياة الدنيا وهي الأدنى، كذلك الها هو السائق لسحاب رحمته إلى أراضمي الأبدان لتحيى مرة أخرى، فتجزى كل نفس بما تسعى، وهي أهو أهون عليه
 بحساب الخلقّ، وأما في حساب اله فالكل له هين على سواء.

ومن جهة أخرى، فهذا النظام الدقيق الأنيق المحير للعقول، غير حقيق أن يحصر في دنيا الحياة الدائرة فيصبح عبثاً، وإنما هو بصورة أدق وآنق


 للطاعة بحقيقتها يوم الدين، فليس الجزاء إلا نفس العمل صالحاً وطالحاّ، طالما الطاعة يزيدها فضل من اله ورحمة.

سورة الدخان، الآية: الآئ.

وهل هذه الأربع المقسم بها واحدة في حالات أربع بتأويل أن الفاء

 المسبقة تشير إلى الأخير، وإن كانت الفاء في الثلالثة الأخيرة تفرعها على الأولى، فليس لزامه الوحدة، كما ليس الكثيرة، فترتب الأفعال يناسبهما معاً

وتتع القرائن للتمييز .

جمع الحبيكة، وهي الطريقة الحسنة(1) المتينة الشُديدة، يقالٍ : بعير محبوك القَرى: محكمُه، والاحتباك شدّ الإزار، كما الحُجْبك هو الشد.


 المتشابك المتداخل الحلقات، المحبوكة المشُدودة رغم طباقها السبع' المتفاصلة الأجواء، تحكمها وحدة الحكمة الناصعة الناسقة رغم حُبكها العديدة، ولكنها حسنة شديدة متناسقة.
 للبصائر، حبك قلبية وقالبية، وهي فيها متلائمة متناصرة، فمنتهية إلى توحيد
 ووالدا ارسول مليك الثناس نوق الحباكثله وني اللغة كل شيء أحكمن وأحسنت عمله نتد 1احتكنت
 رأيت فيه من مختلف الخواص والآثار والأشكال! .

وكما أن السماء المادية لها حبك وطرائق، كذلك السماء المععرفية،

 اختلاف، إثنا عشر إماماً مهم استمرار لرسالة الرسول الْ ينتج قولاً واحدآ، ولكنكم لنكرانكم سماوات المعرفة الرسالية والية والرسولئية
 فقسماً بهذه السماء المحبوكة، ذات الطرائق الحسنة الشداد:

رغم أن هذه الطرائق بمتناولكـم حسياً وعقلياً وعلمياً، فأنتم أنتم الأوغاد، غارقون في قول مـختلف، كمـن ينظرون إلى الـــمس في رابعة النهار بمنظارات عدة، ثم يختلفون في نورها وظهورهاها وفي كي كيانها!
 عن الواقع، ومتناقض متهافت مع بعض، رغاريا رغم أن السماء ذات الحبا ومعرفياً، والذاريات الحاملات الجاريات المقسمات أمات أمراً، والكائنات كل الكائنات، إنها تدلكم بقول واحد على إمكانية الحشر الحساب وضروروته. فقولكمم: إن الله قدير عدل حكيم، يفرض التصديق بصدلـ الوعد الوعد ووقوع
 فهل إن اله عاجز؟ أم جاهـل بمـا تحصسل من ظلامات؟ أم ظالم؟؟ أو إن



الإحياء بعد الموت محال! رغم أن الكون كله بتنقلات الموت والحياة ليل نهار، وبما بدأ الله به من حياة، إنه يصدق المكا الَكْتَتَ (1)


 متناقضة، ولكي تتحرروا عن أسر الشريعة الإلهية!
 بعضكم مع بعض فيه، ومختلف عن الحق الواقع، المؤيد بالآبات الآفاقية والأنفسية، وبالعقل والفطرة، والمصـدق بوحي السـماء على رجالات ونـات ونا

 أهله إلا لغايات وحاجات، فإذا قضيت تفرقوا عنه، ودبّ الخار إلاف بين أهليه وظهر، طالما كان خفياً، أو ظاهرآ لا يعرفه الجاهلون.

إن القول المـختلف المتزعزع الضنين مو من أشر القول وأخسئه، نم
 غير المتفاوت مع بعضه ومع واقع العقيدة وواقع الكون.
 كتابات وحي الله وأخيراً في القرآن : إنه سحر أو كهانة أو شعر أو عبارات جنونية أو سحر يؤتر، فإذا كان سحراً فكيف يؤثر؟ ومن آثار السحر أنه لا يؤنر وإنما يفنى ويُدثر! فقد تراهم - على طول الخط - في أمر مريج: وَّتَّلِ

والإفك هو الصرف عن وجه الحق، ويقال للرياح العادلة من المهابّ
 إلى قول مختلف، فالصرف عن هكذأ قول ليس إفكاً، وإنما يرجع البى حق الـى


 مطلق الصرف وإن كان عن الباطل، يصرف عنه من صرف، بتفكيره وبتأييد اله، أو يقال إنه يشمل إفك الحـل الحق وإفك الباطل وعلّه أوجه وإن كان إلفك الباطل أظهر وأنسب لغوياً.

 يوسوس في صدلور الناس، يأفك النسناس عن سيرة الناس، عن الحق الذي
 لهم ومتراساً عن الإفك ووسواسه، ونبراساً ينير لهم اللدرب إلى صراط

إن الوسواس لا يستطيع أن يأفك عن الحق إلّا من أفك في نفسه، دون
 فما لم يكن الإنسان في نفسه شيطاناً أو مائلاً إلى شيطان، فلا سبيل لسائر

: (触
والخرص أصله من خرص الثمار وهو تقديرها دون وزن ولا علّ، فهو

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النباّ، الآيات: اع }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: YY، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الحدس والتخمين، دون سناد إلى برهان متين، فلا يعدو الوهم والظن "إِن

 والعلم هو المسنود إلى برهان حق وإن خالف الواقع أحياناً.

أصل الغممر إزالة أنر الشيء، ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر سيله: غمر وغامر، فالغمرة هنا مَتَل للجهالة والانحلال عن العقل والفطرة الإنسانية، إذ زالت آثارها، فأصبح صاماحبها مغموراً في السهو، دونما أو تصميم فهو - إذآ - كتفسير لنتاج التخريص :
إنهم غارقون في غمرة الأخاليل والأباطيل، لا يشعرون بشيء مـما حولهم ولا يستشعرون، وهي حياة الحيوان المجنون مهـما كان في قالب الإنسان، فقد قتلت إنسانيته إذ فقد حكم العقل والفطرة وهما حياة الإنسان
 مهما كان دعاء بحساب الخلق - دون الله فإنه لا يدعو - إذ يحق لهم الدعاء عليهم بالقتل، أن يزيدهم الله عمئ ويذرهم في طغيانهم يعمهون، نم ويقتلهم في أجسادهم كذلك لإراحة المجتمع الإنساني من خرصهـم وغمرتهم في سهوهم، وأما اله فمّمّ يدعو ويلتمس أن يقتل الخراصين؟. والخراصون: المبالغون في خرصـهم، حياتهم غمرات السهو والخطأ، لا يصـدرون عن مصدر الـعقل والشعور، وإنما هـم فوضى في حركاتهم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 117  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: •Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$

وتصرفاتهم وأحكامهم، وإذ يسألون عن حقيقة، فليس للتحري عنها، وإنما
للتجري عليها والاستهزاء منها، كما :
:
ترى لو أجيبوا عن أيّانه وزمانه هل كانوا يؤمنون به وهم كافرون بأصله؟ كلّا تم ولا هلة بمعرفة الزمان لإثبات ما يحصل في الز الزمان! إذاً فسؤالهـ الهم هذا تعنّت واستهزاء وهُراء.

ولأنهم كانوا على علم من عدم التعيين ليوم الدين، يسألون عن زمنه


الأمرين؟
فلو علمتَ أنني كائن ولم تعلم متى كوّنت، هل لك أن ترتابب في أنني
الآن كائن؟.
إذاً فكهذا سؤال متعنت مُراء جاهل لا لا جواب عنه إلا الإرجاع إلى العقل وحجج المعاد المسبقة، وإلا - أخيرأ - الإخبار بما يحصصل لهم الـا يوم الدين من فتنة النار كما هم الآن يفتنون:

وكـما كانوا يوم الدنـيا على نـار الشهوات يفتنون: وهذا إعراض عن
 اللذهب النار لتظهر جودتها من رداءتها، وإدخال خليطها إياها لتخلص عن خلطها، وإدخال ما تتظاهر بكونها ذهباً النار لتحرق وتفضح: فتنا



درجاتهم في فتنتهم الخيرة، وفتنة الكفار لازدياد الشر والبوار ولكي يعرفوا هم أنهم أهل النار، ففتنتهم على النار هي حرقهم عن آخرمهم تدليلاً على أن

 لَها وكرِدُونِج() (1) والكافر كله خبث وحطب فليحرق كله، وإن كانت فتنة الكفار دركات، كما أن فتنة المؤمنين درجات. وإضافة إلى حرقهم في فتنة النار، يسمعون من الجبار في هذا الموقف العصيب، ناراً على نار :


 على طول الخط في الأولى والبرزخ والاأخرى. وبما يلوح من سؤالكم عن وقت يوم الدين أنكم له مستعجلون الـيان، وإن


تعجل بكم إليه، عجلة سير الشر إلى قراره. وحتى الآن كانت الآيات تتكدس فتتحدث عن الضفة اليسارية الكافرة، ومن الآن تركز على الضفة اليمينية المؤمنة، فريق مستيقن لا يخرص، ولا وليس

 السماء، وهؤلاء الطيبون هم المتقون:

لا فحسب في يوم الدين، بل وفي يوم الدنيا كذلك هم في جنات عقول
(1) سورة الانياء، الآية: ه^.

الوحي، تجهنم عن حرق الشُهوات، وعن الوسواس اللخناس من اللجنة


 ويسمعون؟ ولماذا؟ :

هـم في عيون في الأخرى، حال أنهم آخذلون ما آتاهم ربهم، آتاهم بما
 راضين عن إحسانه، ماضين في رضوانه، غير متهميه بانتقاص، وهذا الإيتاء الإحسان، والأخل الرضى، لأنهم كانوا قبل ذلك: - في حياة التكليف وضي محسنين: فيما يجب فيه الإحسان، ويحسن، ومن إحسانهم النفل زائداً على الفرض أنهم:

فقد كان قيام أكثر الليل على النبي فرضـا، وعلى غيره ندباً، فالرعيل الأعلى من المتقين لم يرضوا إلا متابعة الرسول فـلا
 ينامون قليلا من الليل، أيقاظاً في جنح الليل والناس نيام قائمين في عبادة

والليل هنا قد يكون جنسه أيضاً فالمعني أنهم قليلاً ما يتفق نومهم طول

 هذه الآية - تال: كانوا أقل الليالي تغوتهم لا يقومون فيها

بَتْتْزُرُرنَه لمكان الجمع المحلى باللام، الدال على كل الليالي، اللهم إلا جمعاً بين المعنيين: كانوا قليلاً من الليالي ينامون، أو قليلاً من كل كل كليلة ينامون، مهما اختص بكل قلة فريق، فهم كلهم متقون على درجاتهم.

فهل من ذنب وخطيئة يستغفرون؟ وهـم قبلها قيام عابدون! أم من قصورهم فيما يحق لله دون تقصير ولا تقتير؟ ومـذا استغفار السابقين وأصحاب اليمين! أم دفعاً عما يعتور الإنسان - أي إنسان - من خطيئة أو نسيان؟ فهذه عصـة إلهية! أم ومن ذنوب لا يخلو عنها إلا المـخلصـون المعصومونو فقد تحصل لبعضهـم وهم متقون، فإن التقوى درجات كما

الطغوى دركات.
تم ترى ماذا في تخصيص الاستغفار بالأسحار، اللهم إلا خيراً ليس في غير الأسحار، ولأن أكثرية النفوس الشُريرة عندها نائمة والمتقون ساهرون، مما يخلق جوّاً روحانياً يتجلّى فيه الدعاء أكثر من غيره، وأن أفضل الأعمال أحمزها وأشقها، وهم يحرمون أنفسهم بالأسحار للة النوم والاستقرار، مستغفرين الرب الجبار، عله يختصهم برحمة منه ورضوان وهو الرحيم.

وكما كانت أحوالهم مكر"سة في خدمة الله وعبادته، كذلك أموالهـم، ففيها حق لأهله، معلوم وغير معلوم: معلوم كالضرائب المستقيمة المعلومة
 معلوم كالضرائب غير المستقيمة من الإنفاقات الهامشية في مجالها المقررة

في محالها(1) للسائل وإن لم يكن محروماً، وللمحروم وإن لم يكن سائلاً،

 فهم يعتبرون أنفسهم في أموالهم كأنفس الباقين

: تُوَكُونَ
لفتة إلى آيات كونية : آفاقية كالسماء والأرض، وأنفسية تتوسطهما، ففي الأرض آيات تدل على وحدانية اله وأنه يحي الموتى : ومن آباته أنك ترى

 (r) . . . .

وهذه الآيات الأرضية حية لمن يسلكون مسالك اليقين، وميتة للميتين، لنلك ينتقل إلى آيات الأنفس قبل آيات السماء، ولأن الأنفس الحية الموقنة هي التي تستفيد من هذه وتلك، فـ (امن آبصر بها بصرته ومن أبصر إليها


ثم وفي تتابع الآيات الثلاث إيحاء أنّ هناك علاقة بين الأرض وأنفئ
 الأرض بالذكر بين سائر الآيات في الكائنات إيحاء بأهميتها من جهة، وألأنها أقرب الآيات وألمسـها لسكنة الأرض لظهورهـا لـمن على ظهورهـا،

[المعارج: ra-ra]

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

فالسالككون سبيل الإيقان بتوحيد الله لهم مسالات واسعة في فسيحات الات الات الا
 التابعون أهواءمهم، فهم في فرُط من أمرهمم. إن أرضنا هذه معرض لآيات إلهية لم نتعرف حتى الآن إلا إلى القليل


 الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضيمر): أسرار خفية تضـم
 إن كتابي التدوين والتكوين الإلهيين يدفعان الإنسان - متضامنين - إلى
 التفتيش عن خفيات الآيات الكونية، باستعمال العقل والتدبر، وكل ما ما يملكه من وسائل الكشف والاختراع، دون أن تبرز له النتائج بلا سـلا سعي وعمل، إلا أمهات من مفاتيح العلوم، ولكي يعيش الإنسان حياته كدحاً إلى

اله، ولا يصبح عاطلاّ باطلاً .
هنـا في أرضنا آلاف الـموافقات، مـعروفة ومـجهولة، تتحكـم في صلاحيتها لاستقبال هذه الحياة، لو نقصت أو ازدادت أو ضععفت أو تخلفت

 وحيوانية وإنسانية أم ماذا؟

لو تضت البشرية أعمارها، ومضت في التأمل أو مجرد الإشارة إلى ما
 طويلاً في بحار القوانين المتحكمة عليها، وأخيراً ينتهي هذا السيح والسبح

 إليها كحيوان، لا يدرك ما وراءها من تدبير وإبداع، وكثير هؤلاء اللذين


 الكون لغة إلا ما تدير لهم وتدبر حياة الحيونة بطناً وفرجاً، لأن لمسة اليقين

لم تُحي قلوبهم، ولم تبث الحياة فيما حولهم.
 تُتُحِوْنَهُ : إلى آيات الأرض وبها، لتنفـذوا منها إلى معرفة إله الأنفس
 الإبصار بالأنفس آقرب:
 بصيرته بغشاوات الأوهام، فلو تعاونت بصيرة الإنسان وما يريه الرحمان من الآيات الآفاقية والأنفسية، لكان في ذلك نبؤ للإنسان عال:



للأجساد فحسب.
لقد أرانا اله تعالى آيات هنا وهناك قبل نزول القرآن، وعنده، وبه، تم يعدنا خيراً منذ نزول القرآن إلى يوم القيامة أنه : سيرينا آيات آفاقية وأنفسية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1.0 } \\
& \text {. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة نصلت، الآية: " or }
\end{aligned}
$$

أخرى وصالاً دون فصال، ما عشنا على هذه البسيطة، حتى يتبين لنا أنها
 إلينا لو كنا نابهين! ففي تقدم العقل والعلم البشري تقدم ملى ملموس للـي


إن آية النفس الإنسانية - روحاً وجسماً، قلباً وقالباً - هي الآية الكبرى



إذاً فمعرفة النفس هي من أعظم أبواب المعرفة الإلهية لحد (امن عرف

. تِصْرُونَ
فهنا في النفس الإنسانية آيات للموقنين كما في الأرض آيات، وأين آيات من آيات؟!.
آيات متواجدة فيها منذ خليتها الأولى، إلى الأجنة، إلى الولادة، ولإلى
 تشمل طرفاً من أطرافها العديدة المديدة .

 وكيف تهتدي إلى طريقها الطويل، فتمثلها أدق تمئيل، وتنتهي إلى إعادة هذا


تم ترى أعجوبات تحير العقول، وتغرق العلماء في بحور من الاحتيار، تراها في التحورات التي تتبدل فيها هذه الخلية حتى تصبح جنيناً كاملاً
! (1)
نم في هذا المتحف الاللهي العظيم اللذي يضم بلايين، كل فرد منها نموذج خاص يختلف عن غيره من أفراد في شكله وملامححه، في روحه ومشاعره، في عقله ومداركه، وفي كل جزء من أعضائه حتى وفي بنانه التي



تم ترى أعجب من الاختلافات الشكلية والعضوية، اختلافات عقلية وفطرية رغم اشتراك الكل في أمل العقل والفطرة، كما وفي أصل البنية

الإنسانية.
 بالامْطار والرياح وإشراق الشمسس، ومعنوياً بما ينزل من وحي وإلهام، نم
 وما فيها من رحمات، ومن رضـوان من الها ومو أكبر : جنة مـعنوية بعد


فالسماء هنا لا تعني جهة العلو المادية فحسب لكي يختص رزقها بها

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمونون، الآية: 1ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة القيامة، الآية: ع. }
\end{align*}
$$





سورة الرحمن، الآية: 7٪.

حالاً أو استقبالآ، بل والمعنوية أيضاً وأحرى، فهي - ككل - سماء خزا ائن




سماوية أو أرضية كالوحي والإلهام.
ومما نوعد هي الجنة التي عند سلرة المنتهى، فوق السماء السابعة، مما يدل على أن السماء المادية تشمل السبع وما فوقها من الجنة المأوى. فكما أن الرزق منه مادي ومنه معنوي، نم الم منهـا حما حالي واستقبالي، كذلك السماء تشملها كلها وتشمل كل ما ينزله اله إلينا: من ذوات ات الـوات الجهات وسواها، الماديات وسواها .

لا نقول: إن السماء حيئما تذكر تشـملهمـا، فإن الآيات في خلق
 اختصاصه هنا ككل بالسماء، نقول هنا إنها تشملهما ال وترى ماذا يعني رفع اليدين بالدعاء إلى السماء وليس الله ساكن السماء

 عال : اللهم (واجعل ما مرحن
 ضمنت الكفاية له، فقلت وقولك الحق ووعدك الصـئ الصدق، وأقسمت وقسمك

 (1) سورة الحجر، الآية: الو. . الصحيفة (Y) (Y)

ترى إذا كان رزقنا في السماء، أليس علينا ابتغاؤه بالكدح والسعي؟ أن تبقى مكتوفي الأيدي عن كل شغل، أو أن نكتفي بالتماس الدعاء؟!
 والكدح في ابتغاء الأرزاق المادية، وبأحرى المعنوية! اعتباراً أنه من أسباب




 واستمروهم، وإنما اله لا يمنعهم تكويناً بعد منعهم تشريعاً، إذ إلا الا جبر ولا

 استقلال للاتكال فنبقى دون سعى، ولا استقلال للسعي فنبقى دون اتكالل، وإنما أمر بين أمرين: لا اتكالية ولا استقلالية.

تم وليس في إلفات النظر إلى رزق السـماء إممال الأرض وأسبابها، وإنما مزج أسباب الأرض بأسباب السماء، دون أن أن ئّاقل إلى الأرض أو


 والحظ المرسوم، فليكدح في الأرض ويعمل متطلعاً إلى السماء، والى وبذلك الـك
 فيعيش موصولاً قلبه بالسماء، وقالبه على الأرض، وهذا هو الأليا الإيقان المنوّه

في تلكم الآيات ولإن اليقين أن لا ترضي أحداً على سخط الله، ولا تحمدن أحداً على ما آتاك الله، ولا تذمن أحداً على ما لم يأتك الله، فإن الرزق لا
 لطالبه|(Y) فالرزق داخل فإن المخلوق أياا كان لا بد وأنه مرزوق لضرورة بقاء الحياة، والرزق أياً كان

 وتمتد به الحياة، وإن كانت لها درجات، حسب المساعي والتقديرات.
 برهنة بيّنة ملموسة أنها حق مئل ما أنكم تنطقون:




فكما أن كونكم تنطقون، هو حقيقة، دون مرية ولا جدال، كذلك أمر الوعد الصـادق، واللدين الواقع، إذ يملكك من البراهين في في الأرض وفي أنفسكم وفي السماء، ما لا ينكره من يحترم عقله أو حسه، إلا ألا أن يتنزل عن الا كونه إنساناً، بل وحيواناً! .

$$
\left\{\begin{array}{cc}
\text { Luiu }
\end{array}\right\}
$$

هوَ






 \&

تسليات وتثبيتات لـخاطر النبي الأقدس النبيين مع أقوامهم، وما لاقوه من أذى ولاقت أقوامهـم من لظى، ابتدأة بحليث إبراهيم لأنه شيخ المرسلين :

ملائكة دخلوا عليه كأناسي فاعتبرهم ضيفاً آدميين، فقال عنهم الله ضيفاً
 اعتباراً أن الداخل على الإنسان خيف وإن لم يأكل أو ليس ممن يأكل، توسيعاً في معنى الضيف.

ووهُلَّ أَنَّكُ كاستفهام بشأن تفخيم أمر القصة، فإن هذا الحديث يضم

. (1) . . . ومكرمين عند إبراهيم إذ أكرمهـم قبل أن يعرفهـم، تدليلاً على مدى آلى حقوق الضيف وإن كانوا منكورين لا يعرفهم المضيف.
:
يرد عليهم تحيتهم بأحسن منها كما توحي به الجملة الإسمية : ولأَّلَ
 . نم يضيف إلى إضافتهم في هذه التحية الحسنى، إضـافة لهم عملية، وهو ينكرهم ولا يعرفهم:

دون أن ينتظر تعريفهم بأنفسهم أو ينظر في أمرهمم: فقد أدى واجبه


 والثالث المبادرة إلى إحضـار الطعام قبل أن يعرفوا أنفسهمم، في مئلث

 فالروغ طلب بضرب من الاحتيال والتتخفي، مما يوحي كأنه لم بكن


ولضيف غير معروف! يجيء به حنيذاً: مشوياً بين حجرين نظيفين، يقربه كله إليهم، وهو طعام عشرات، وهم كانوا ثنلانة فيما يقال، يكفيهم كتف من

هذا العجل!
فاللى هنا لا يظهر منه مخلفات من نكرانه لهم |الا في البداية في قوله:
 جليل، إلى أن:

 هو الصوت الخفي، والإيجاس إخفاء الصوت في النفس، مما يدل الْا أنه كان خوفاّ خفياً أو مشارفآ كما تعنيه الوجل، وإلنما استشعر منهم الخخوف، إما لألن عدم الأكل من طعام المضيف، ولحدّ ولّا لا تصل أيديهم إليه، ينبئ عن نية شر
 يمدوا أيديهم ليأكلوا ولو قليلا"، أو يسفروا عن عذرهـم بعد تقريب الطعام
 بين أعداء له كثير - أن يخافهم، ولكنه أوجس منهم خيفته، رعاية لهمه، إلا أن ملامح الوجه بطبيعة الحالل تسفر عن الخيفة الموجسة، مهما حاول الخائف


 مسايرة بإيجاس الخيفة، التي قد تخلف آثاراً سيئة، حتى خبروه عن حالهم بما يحمل له بشارتين : (1) سورة مود، الآية: (1) (Y) سورة الحجر، الآية: هو (Y)

سورة اللاريات، الآيات: \& Y - Y


 وهناك نرى شيخ المرسلين كيف يضيف ضيفه المنكرين قبل أن يعرفهم، لحد

نم لما يرى منهم ما يخيفه بخفيه عنهم مغبة تكريمهم، وآلا يتأثروا بما يعرف من عجيب أمرهمّ، نم لما عرفوا الخيفة الموجسة في نفسه من
 أمركم مريب، فهذه الخيفة الموجسة لم تكن خوفآّ نابتاً، وإنما استشعاراً
 اللخوف، وإنما مشارفته المساءلة، لا عداءً لهم وامتهاناناّ، وإنما بغية ظهور الحال وعلاجها، وقد عولجت بالبشارتين، أن عرفهم رسل ربه المكرمين، فاستبشر بغلام عليم، والقضاء على قوم لوط المجرمين





(1) سورة الحجر، الآيتان: or ، or
.V.

(£) سورة الحجر، الآيات: \&0ا-07.

产



 إن دور إبراهيـم في هذه البشارة كان استبشاراً حمله على استفسار بشأنه

 القانطين، وإنما استعظاماً للبشارة، وهل أنها حقاً من الله؟ وهؤلاء هـم رسل


وأما زوجه فقد استغربت هذه البشارة وتعجبت منها في مئلث الاستبعاد:


 وصكت وجهها صكة الوحشة، إذ لم تكن تتوقع هكذا بشارة! .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة الحجر، الآية: } 00 \text { (٪) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآلية: (1) }
\end{aligned}
$$

اللخاصة هنا في ثالوث الاستحالة بحسـاب الإنسان، فلمم يمنع عقمـها
 هذه البشارة كانت بحق إسحاق وفي مئلث الاستغراب، وأما التي كانت
 عجوزاً ولا عقيماً، ولا هو شيـخاً لدحد الإياس، ولنلك نراه يباه يبتدى، هو

:
توحي هذه المقالة أن إبراهيم لم يعدّ بشارته في عداد خَطب المرسلين، فإنه الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب، ما لـا يوحي بأنهم أكثّروا معه
 الحوار، فلتستكن نفس الخليل بما أرسل به المرسلون عن الجليل . فقد زال عنه روع أوّل، تم ابتلي بروع ثّان أروع هي قصة العذاب على

 البشارة، ثم الحوار مقدمة الخطب، نم التصريح بالخطب إذ سألهم :
 وهـم قوم لوط، ترى مـا هو الدافـع لإطلاع إبراهيـم بهـذا الـخطب،
 والنبيين معه وبعده إلى موسى، فحفاظاً على كرامة القيادة العليا الرسالية، لا لا بد وأن يبدأ له بما يراد للقيادات الجزئية، وعلى الأقدام.
(1) سورة الصافات، الآيتان: ••1، 1•1.

سورة مود، الآيتان: VE، VE. VQ.

ترى ما هو دور إبراهيم في هذا الإنذار بعد الاستبشار؟ هـل مل يسكت راضياً عن تعذيبهم مهـا كانوا مجرمين، وبعد أن رضي الها وأراد؟ أم يغتنم الالتماس، لعل" الله يستجيب له لأنه ليست إرادة حتم؟؟ . . إنه يـجادل ربه

 يعرف حتم الإرادة الإلهية فأوّاه منيب، حليم عن المجرمين ما دام الأمل،


 تبين له كما تبين لإبراهيم من قبل، ومكذا يكون دور الرسالات مـع الأمم
 المبطلون.

## 

إنها حجارة تخلق من تحجر الطين، المعبر عنها بصيغة أخرى بسجيل :




$$
\begin{align*}
& \text {.V0 ،VE : سورة مود، الآيتان }  \tag{1}\\
& \text { سورة هود، الآية: V7. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة مود، الآية: VV. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: VE. VE }  \tag{६}\\
& \text { سورة هود، الآيتان: AY، AY، }  \tag{0}\\
& \text { سورة الفيل، الآية: ع. } \tag{7}
\end{align*}
$$

معرب (سنك كل) الفارسية: حجر الطين، فهل أن حجر الطين أصلب وأقوى من سائر الحجر وكيف؟!
وبما أنه متحجر عن طين في ضغوط جوية أو تحت الأرضية، وفي حرارة خارقة، إذاً فلا بد وأنه أصلب من سائر الحجر، دون الطين الذي يتحجر بمرور الزمن، وبتعامل الموافقات فإنه أوهن من الحجر الأصل ولا

شك.
والسجيل هـذا قد يُرسل على الـمجرمين من الفضـاء، من مقاذف


 الـخارجية إلى الرماد، ومرورها على الـمياه والرطوبات، نمّ رجعها إلى الحالة الصلبة الحجرية تحت عامل الحرارة والسرعة، بعد ذلك تتصلب،
 اصطناع حجارة من طين

وقد يكون مرسلاٌ من باطن الأرض، حجارة بركان ثائر يقذف باللحمـم الطيني من جوف الأرض، ترسل من قاذفات البراكين، إلى جماعة من

- المجرمين

وقد يكون مصطنعاً من غبارات منتشرة بين الأرض والسماء، من الأرض أو السماء، تتحجر تتحت ضغوط جوية وموافقات ومنها الدركة -والحرارة والرطوبة والرياح
وأياً كان سجيل المجرمين، فليكن أصلب حجر وأقواه وأشده إيقاعاً

(1) ترى كأنها قنابل ذرية لا تبقي ولا تذر
 إبِعِيدِه كما في هود 1 (: فلتكن محضرة قرب الظالمين، ومعلمة للمسرفين، دون فوضى فيها ولا في إرسالها، ولا المرسل بها ولمّ، والمرسل إليهم، وزمان

 المنتقصين، علّ كل طائفة منها لهـا علامة تخص طلما طائفة من الظالمين المسرفين، أو آن كل واحلد

 هذه الحجارة لأنها معلمة بعلامات تدل على مكروه المصابين، فإرسال هذه للهلاك كإرسال تلك للعراك.

وهي كذلك منضودة: ركاماً بعضها فوق بعض، إنْ في السماء أو في باطن الأرض. .. جنود ربانية تصدر عن مصـدر العزة فتذل المسرفين الظالمين




وهم آل لوط إلا امرأته، فقومه تآمروا في إخراجهم تخلصـاً منهم: ؤنَّكا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفيل، الآيتان: ع، ه، }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجر، الآيات: VO-Vr. } \tag{Y}
\end{align*}
$$



 - أهله - آله فحسب، كانوا من المؤمنين اللذين وجدهم اله:





والآية هي تدميرها التي تضـم آيات، والخائفون العذاب الأليم هـم



فالمتوسمون وهم المتأثرون يستفيقون من آيات سدوم، فالمؤمن يزداد إيماناً، ومن غير المؤمنين من مـم يؤمنون، ومنهم من يتأملون.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النمل، الآية: OY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النمل، الآية: OV. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: الا } 1 \text { الا }  \tag{६}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: } 70 .  \tag{0}\\
& \text { سورة الحجر، الآيات: VV-Vr. }
\end{align*}
$$







 حُ
 (690




 كما تركنا في قرية لوط آية للمؤمنين، كذلك تركنا في موسى وعاد

وتمود آيات لهم علّهم يتذكرون، وسلطانه المبين هو مجموعة السلطنة

 هذا السلطان المبين، الذي أبان الحق بكافة جلواته؟ .

تولى عن الحجة والسلطان المبين، والرسول الأمين، ترى بأي سناد؟ بسناد ركنه، وهو جانب الشيء اللذي يسكن إليه ويعتمد عليه، من عقله
 اعتذار كل عاجز مرتكس العقل، منتكس القلب، لا حجة لهم إلا الخناء والفرية، وإلا الضرب بالقوة إذ لا يفهمون لغة الإنسان.
 الحق فحسب، بل وملاحقة لأصحاب الحجة أيضاً قتلاً وتدميراً أو تسفيراً،






 يلام عليه، فمن قبل لامه ربه بما طغى، وهنا هو يلوم نفسه إذ يتوب، ثمّم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: } 91 \text { ( } 9 \text { ، } \tag{r}
\end{align*}
$$

يلومه ربه أنها لا تنفعه عند رؤية البأس، ومذا مئلث اللوم ابتلي به فرعون المليم! ثم نرى الآية الباقية هنا للذين يخافون العذاب الأليم، إنها جسد فرعون البـاقي حتى الآن:


لا يتذكر بها من غرب عقله وعزب خـميره.

وآية نالثة في عاد إذ . . (ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا ثيئاً من النبات وما خرجت إلا على قوم عاد)(r) : عقيم لا تحمل الآ الأمطار،


 ريح عقيم تعقم عن الحياة، وترجع بذوي الحياة وكذا الأموات إلى

الرميم:
:
 تأتي عليه وتحوله فِتات (جند من جنود الل)(0) تمشي وتمضي كما أراد الشه،
(1) سورة يونس، الآية: ra.
(Y) ولقد رأيته انا في متحف الآثار المصرية بقسم المومياء وقرات مذه الآية بمجمع كبير من

 تجد تفاصيل عن عاد. (
 وصصاه . .


إلى تنفيد نقمة الموت أو رحمة الحياة، وكما أن ريح الرحمة من الآيات
 للمتوسمين، مؤمنين أم فاسقين





إذ أمرهم ربهم بعد طغوامم بالتقوى في هذه المهلة، توبة إلى الله ليتوب

 وأمـهـــــوا!
 بطغواهم، فيا لهم من طغواهم!
:
من قيام: لا عن مواضـعهم من وطأة الواقعة، ولا عن قريتهم فرارأ عن الصاعقة، ولا قياماً في مكافحة الصاعقة، ولا فيما يردها على أعقابها

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: } 10 .  \tag{1}\\
& \text {.IV سورة نصلت، الآلآية } \\
& \text { سورة الشعراء، الآية: loV الآي }  \tag{r}\\
& \text { سررة النمل، الآية: ع7. }  \tag{६}\\
& \text { سورة الحاقة، الآية: } 0 . \tag{0}
\end{align*}
$$





وأهلكنا قوم نوح، اذكر قوم نوح، من قبل هؤلاء الأقوام. أهلكناهم
 بقيت على شيء من أنقاض السفينة حتى الآن:


## 

السماء منصوباً بالمفعولية معطوف على الآيات المسبقة، الآفاقية
والأنفسية (وفي الأرض . . وفي أنفسكمه| ففي بنائها وتوسيعها آيتان من آي القدرة والرحمة الإلهية، تتأيدان بتقدم العلمّ، ولا سيما الثانية: إن المملكة السماوية في توسع دائم، فاسم الفاعل موسعون ولا سيما بتأكيدية: (نا) (ل) (لألام يوحي بدوام التوسيع: (نظرية التوسعة)! .
ترى أن اتساع مملكة السماء يعم طباقها السبع أيضاً، كما يعم أجواءهـا وكـراتهها، ولتصبـع نـماني أو أكثئبٌ وقد لا تنـافيه الآيـات المستعرضة لخلقها سبعاً لأنها في عرض بدايتها إلا أن الْ الحاكية عن كونها


سورة العنكبوت، الآلية: الآية: 1AY.

راجع ج هج : تجد فيها بشارة محمدية باللغة الآرامية هلى لوحة من سفينة نوح. سورة الإسراء، الآية: \&\&.
 اللهـم إلا في توسيع جنة المـأوى، المـحيطة بالسابعة، الواقعة على صرحها، وهي من ضمن السماء.

تم ترى أن اتساعها هو منذ سبعه؟ أم منذ خلقها؟ إن إفراد السماء هنا يوحي بأنه منذ خلق الدخان (الغاز) السماوي، الثائر من تفجر المادة الأم





نم السبع بجنتها المأوى، ويأجوائها وأنجمها مستمرة في التوسع إلى قيامتها، والعلم حتى اليوم لم يكشف النقاب إلا عن شيء من توسعها في أنجمها وأجو ائها .

إن آخر ما أنتجته التحقيقات الفلكية أن (قطر كل سلسلة سحابية من الجزائر السماوية أربعون ألف سنة ضوئية، والقسم المركزي منها كالـة كتلة نارية إلكترونية ذرية، تدور عليها السلسلة السحابية، ونتيجة للدوران تنفتح وتنتشر

 للسلاسل الحلزونية، وبدلاً عن القطع المضيئة التي هي مراكز الكيز الكواكب وأمولها، تظهر في صصحنة الفضاء كواكب منفردة، وهكذا يكون اكن دوران المجموعات السحابية مولدة للكواكب وسائر النقط النورانية في الفضاء). كما وأن بعض الكواكب تقوم قيامتها قبل القيامة الكبرى، إلا أن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآيتان: 18، 10. } 10 . \tag{1}
\end{align*}
$$

المواليد منها أكثر من الأموات، وإلا لم يكن لتوسع المملكة السماوية من
معنى!
تم الأيدي الإلهية المبنية بها السماء، والموسعة بها، هي أيدي العلم

 جمعها في الخلق، فما هو بالخلق وعلى الخلق بضنين! .

توحي بأن الأرض لم تكن مفروشة ممهدة لأهليها منذ خلقت ولفترة لا






آية عديمة النظير في كيفية البرهنة على وجود الله وتوحيده، تحمل أعمق الأدلة الواقعية والعقلية الدالة على الله : اظاهرة التركب في كل شيءها! ما يدل دلالة قاطعة لا محيد عنها على الحاجة الذاتية في كل شيء، في أعماق ذاته،
 هذه الآية تتطلب في إيضاح ما تعنيه دراسة واسعة عميقة فصلناها في (حوار)(r) ونستعرض هنا ما يناسب موسوعتنا، صادرين عن آيات الله البينات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الملك، الآية: } 10 \text { (19 } \\
& \text { (Y) راجع الفرقان - ع } \\
& \text { (r) راجع كتابنا : (حوار بين الإلهيين والماديين) }
\end{aligned}
$$

إنها تحكم على كل" شيء بكونه زوجين، بغية التذكر : أن الكل فقراء إلى اله، فالفرار عن الكون الفقير اللاشيء، إلى المكوّن الغني الذي خلق


 ما لا يعلمونه حالاّ، أو ولا استقبالآ، لاستحالة ألن يعلمه إلّا اله كالمادة الأمّ: المادة الأولية الفردة التي خلقت لا من شيء، ومنها يخلق كلّ شيء،


 إن الشيء المادة كسائر المواد، أو المادي كسائر الأرواح، إنه ككل" ودون استنناء، محكوم بازدواجية الكون والكيان الكيان، كيفما كان وان وأيأ كان، فلا فلا
 المادة الأم نفسها، كما وأن الزوجية والترگّب والأبعاد لزام الكيان ما دامتت كائنة، فإذا زالتت عن الوجود زالتا مالت الزورجية كمـا تزول الـمادة نفسها، وكما أنها توجد لأوّل وهلة مركبة الكيان.

 موجبة أو سالبة، كأجزاء للذرات، نم اللندية، نم الجزئية، ثم العنصرية، نمّ
 الأمّ بزوجيها، فإن تجزئتها هي إعدامها، كما آن إيجادها مو خلقا ملعها زوجين

> سورة يس، الآية: 1ب.

توأمين، نم وليس لكل من زوجية زوجان، كما لا يمكن كون كلّ منهـما بكيان مستقل عن زميله.

لقد كانت البشرية تزعم أن العناصر الأربعة بسائط، إلى آن كشفت النقاب عما دونها من جزئيات، ثم عن ذرات أنهتها حتى الآن إلى زهاء 7•ا ذرة، زاعمة أنها بسيطة: أجزاء لا تتجزى، وأقل تراكيبها هـما الشحنتان: الموجبة البروتونية، والسالبة الإلكترونية، نم ظهرت على أجزاء أخرى لها كالنيوترون والبوزيترون، واستطاعت أن تفتح القـلاع اللذرية
 أخرى بقذف القلاع الذرية في نواتها، وقد سماها العلماء بالكيمياء النواتي. فالبشرية على ضوء العلم والجهود الجبارة استطاعت حتى الآن أن
 للإنسان أيآ كان، وكيفما تقدم في العلوم، أن يعرف حقيقة المادة الأم فضلاً
 ملكوت المادة ، مما يختص علمه بالخلاق العليم.

إن الذي يستحق اسم الشيء، المحكوم عليه بأزواجية الكيان، ليس إلّا




 معاً هوية وزمناّ، ويعدمان كذلك مع بعض . وإذا سئلنا : ما هي حقيقة كلّ منفصلاٌ عن الآخر؟ فالجواب: أن لا حقيقة إلا الخيال! . . وإذا كان عدمآ، فكيف بالإمكان أن يتحصل من توأمين عادمين

كائن مادي يحمل زوجين كائنين؟ فالجواب: أنهما معاً خلقا لا من شيء، لا من شيء كان قبلهما، لا من اللاشيء، وإنما : لا من شيء، فكل منهما إذاً قبل الانضـمام، إنه قبل الوجود، كسائر الأعدام الممكنة الوجود، ومما حال

 المواد، وكل منهما مادي، لا مادة ولا لا مادة، ليس مادة لعدم تركبه والمادة


 فرض انفصـال كل عن توأمه، فرضـاً غير واقع مع الـحفاظ على كيان الأم، وفيما يكون واقعاً فليس إلا بإعدامهما بإعدام الأم

ومن ناحية أخرى إن القول باللانهاية في أجزاء المادة ممكنة التجزؤ أم مستحيلته، إنه قول بجمع الأجزاء المادية اللامحلدودة في المواد المحدلودة، جمعاً بين المتناقضين، وهو يحيل الكيان المادي على أية حال. وفيما إذا سئلنا: هلاّ يمكن تجزئة المادة الأم، وإن كانت بالقدرة الإلهية؟ فالجواب: إن التجزئة منا بمعنى انفصال الزوجين وبقائهما أو
 بمعنى انفصالهما عن الوجود، وانعدام المادة الأم جذرياً، إنها بهذا الما المعنى ممكن، إذ القادر على الإيجاد قادر على الإعدام، لو صح التعبير عن إعدام المادة الأم بتجزئتها! ولكنه إعدام لها كما أوجدت، أوجلدت زوجين مع بعض، وتعدم كذلك زوجين مع بعض، وليس لأحدهما كيان مستقل عن توأمه واقعاً على أية حال.

وفيما إذا سئلنا : ترى كيف بالإمكان أن تكون المادة الأم ذات زوجين
 بسيطان أقل من ثلاثة أبعاد؟

فالجواب: إن الثلائة لزام مواليد الأم، الزائدة في تراكيبها عنها، وأما هي فيكفيها بُعدان، وهما أقل تقدير للكيان المادي، بُعدلان فيان فيزيائيان، أم
 مفرقها وبتأليفها على مؤلفها وذلك قوله

 قبل له ولا بَعدلا، إذ يفسران الزوجين بقبل وبَعد : بعدان هما لزا لزام المادادة في
 وبَعد فسوف لا يكون، واله تعالى قبل القبل آزلياّ وبَعد البَعد أبدياّ، أو كانِانِ
 وبعد، واله تعالى خارج عن المكان وعن الأبعاد أيآ كان.
 والفرار إلى الله منهما؟.

أقول: إنه تذكر للغافلين عن الـحيطة الربوبية بالأشياء، إن الفقر
 المواد وأولاها - مئالاً لهذه الذكرى .

هذان الزوجان كما عرفناهما، كل منهما ليس في ذاته إلا (لا (لا لا يملك كوناّ ولا كيانا فضلاً عن تكوين زميله، وكل منهما متوقف في كونه على

 توحيدية مظيمة . . (راجع كتابنا اسوارها في شرح الخطبة).

الآخر كالعكس، لا توقف المعلول على علته، إذ لا تتصور العلية لما ليس



 الحاجة الذاتية في كل شيء؟ إلى مَ؟ مل كل إلى مئيله؟ والفقر مع مع الفقر لا لا لا
 شَّن




ولا موتاّ ولا حياتاً ولا نشوراً، إلى من بيده ناصية كل شيء الا
 شيء؟ سواء أكانت في المادة الأمّ حيث الزو الز
 بحاجة ماهوية إلى ما وراءها من كائن ليس زوجين وهو الله الفرد الأحد.



 تأخره عنه، ولزامه تقدم وتأخر شيء عن آخر ، والنير، والنتيجة تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه!
(1) سورة الشورى، الآية: 11

هذا هو الفقر الذاتي في المادة الأم، وبأحرى في مواليدها، فالشُحنة في كيانها الـخاص بحاجة إلى ازدواجية ما، وكذلك اللذرة، والجزئي، ومختلف العناصر .

فأي باب ندق من كائنات العالم نسـمع صـرخات الفقر والعدم من
 نَنِيرِ شُبْبِنِّ

وهنا التعبير بالفرار لطيف جداً، وعجيب حقاً، فهو يوحي بالأثقال والأغلال التي تثقل وتغل النفوس البشرية إلى هذه الكائنات الحقيرة الفقيرة، فتأسرها عن الانطلاق، ونحصرها في عقال الأوهاق، وتنسى أخيراً أن لها ربّا!

فلا بد - لكي نتحلل عن أسرها وحصرها - أن نعرفها أولاًا بالفقر

 الطاقات، ولكي لا نرجع مغلولين لو تباطأنا في السير، أو أخطأنا المسير،


تم الفرار إلى الله درجات، كمـا الفرار عنه دركات، فأولى درجات الفرار إلى اله رفض الشُركاء والأنداد عنه، وأشرفها وأولاهـا اللفرار عما

 ابتغاء مرضـاة الله، ومن صـح فراره إلى الله صح قراره مع الله، فلا تجد فيه حالة مع من سوى اله إلا الفرار، ومع اله إلا القرار.
: 我 (6) فتعـدد الآلهة يزيف مكانة الألوهية، ويـجعلل كالًّ من الشـركاء قريناً وزوجاً للآخر، فيعود الكل محتاجين كالخلق ، نتيجة الزوجية والتعدد : لأَّ
 والسماء، فكيف يكون التركب وازدواجية الكيان دليلاْ على الفقر والحدوث في غير الآلهة، وليس فيهم أنفسهم؟! .

قولة كافرة ساخرة مائرة من مكنبي الرسل طوال التأريخ، كأنهم تواصوا
 ولكي يتخلصوا بهذه الرمية الجنونية عن أسر التشاريع وحصرها إلى إلى حريات الإباحيات اللامحدودة، التي تجعل من الإنسان حيواناً وحشياً وأشرس


 العجز عن رد الحججج البالغة، تخلقان على مدى القرون رفّ رفض الرسالات بتهمة السحر أو الجنون، فالسحر خلو عن أية حقيقة، والجنون لا الحقيقة - كيف والعقل أحياناً يشذ عنها فضلاً عن الجنون، مما أجمعت البشرية على رفضها، وهكذا يشوّه للطغاة سمعة الحق، ، فيضللون الجهان الحنال (افهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الشا

الحسنى" .

وحينما يصل أمر الطغيان والتععامي عن الـحق إلى هذه الدركات
والدمدمات:
 تول عن تذكير هؤلاء الأوغاد الطغاة، الذين لا تزدادهم الذكرى إلا
 ذكّر وما أنذر، وأما أنت فقد بلغت من الذكر الإنذار مبلغه الأخير، فمسموح



 إيمان الماضين في الإيمان، الماشين على صراطهـ، وتظهر طغوى المان العاتين المتواصين على الحق، مثلث النفع للمؤمنين : فالذكرى نفاعة للمؤمنين - أياً كانوا - في أنفسهـم، وتنفعهم ضد الكافرين إذ تظهر المستور من غيهم العامد، وكل ما ينفع المؤمنين فهو يضر الكافرين.
إن مهمة رسل اله هي التذكير والإنذار والتبشير لتحقيق الغاية القصوى
من خلق المرسل إليهم:

إن الحكيـم لا يفعل فعلاً إلا لـحكمة وعائدة، راجعة إليه إن كان مستكملاٌ لنفسه كسائر الخلق، أم إلى غيره إن كان مكمالٍ له اله دون أن أن يعود إليه، لكـماله وغناه كما اله وهكذا تكون أفعال الش تعالى فإنه الغني

المفيض، والخلق فقراء يفاض عليهم
وعبادة الجن والإنس لله نعالى، فائدة عائلدة إليهم لا إلى اله، وإن


غرخاً هو أن يعبدوا، فالخلق منه تعالى، والعبادة منهم، فعائدة إليهم، فلم يقل ڤالأعبده كي لا يظن أنه هو المقصمود من خلقهمه، أن يصبح معبوداً لهـم كما كان معبوداً لسواهمم، فليس له تعالى نصيب من عبادتهمّ، ولا يريده :

 يعبدوه، لا استكماله بأن يُعبد، فقد كان ولا يزال معبود الملائكة المقربين،
 بجنبها إلا هزيلة قليلة، اللهم إلا المعصومين منهم وهم الأقلون.

وعبادة الله لخلقه لا تعني إلا اتقاءهم - على ضوئها - عما يضرهمـ أو يصدهـم عن الكمال والاستكمـال، فهي لا تقي إلا هـاحبها دون سواه: : (1) اعبدوه لعلكم تتقون - خلقكم واللذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولا ذلا ذريعة
 رب العالمين؟!

فالعبادة، والتقوى الناتجة عنها، هي الهـلف الرئيسي من خلق الجن






- (8)
.IV9 سورة الأعراف، الآية (Y)
سورة الأهران، الآية: IV9 الآيا
(1) سورة البقرة، الآية: Y (Y)

سورة مود، الآيتان: 119، 11A

إنه ليس من اله إلا أن يعبدوه ويتقوا فيرحموا ويثابوا، وكما فطرهم على

 وكما زادهم هدى مجملة الرسالات ومـختلف ألوان الدلالاتات، ولكن أكثرهـم عموا وصموا واستحبوا العمى على الهدى.

فخلقهم للعبادة والتقوى، ودلالتهم لها، عمل إلهي أصيل، ورحمة إلهية


 قدمت أيديهم، وإن الله ليس بظلام للعبيد . ترى لو أجمع الجن والإنس على الكفر بالله هل يضرونه في ذاته أو


 لا عليه، وشكركم لكم وليس له.
إذاً فالعبادة والتقوى هي الغاية الوحيدة المعنية من خلقة الجن والإنس، تتمثل في عقائد وأعمال وأقوال وأحوال، من قام بها وأداها فقد حقق غاية
 وظلت حياته فارغة مما أراده اله، خاوية عما هيأه الله.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: •ب. } \\
& \text { (Y) سورة التين، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (£) }
\end{aligned}
$$

ولا تحصر العبادة بالعحلاقات الفردية: ذكراً وصـلاة - بين الـعابد والمعبود، فإنها تشمل سائر جوانب الحياة وزواياها، أن يخضي لأمر الها ونهيه في كافة شؤونه، لكد تصبح أعماله وأقواله وحركاته وسكناته كلها عبادة له في مختلف المحاريب، : محراب المسابجد ومححراب الـحرب، محراب السياسة والاقتصاد، محراب الثقافة والاجتهاد، محراب الأعمال الفردية والجماعية، المادية والمعنوية، لتصبح كلها محاريب يعبد الديا ويطاع فيها الله، ويحارب فيها الشيطان ويعصى، مهما اختلفت أشكال هذه المحاريب وصور العبادة فيها

إذاً فليست عبادة الله وتقواه إلا لصـالح العابد المتقي، كما لا تعني سبيل الها إلا سبيل صـالح الإنسان، التي لا يمكن سلوكها سليماً إلا على ضوء هداية اله وعبادته.

إن عبادة الله تتوسط بين معرفته وتقواه، فالعبادة دون أية معرفة - لو أمكنت - فهي غباوة، والعبادة المتخلفة عن نتاج التقوى ليست إلا طغوى
 فتقوى، وكلما ازدادت العبادة فالتقوى، ازدادت المعرفة، لذلك فقد تفسر العبادة هنا بالمعرفة تفسيراً بالمقدمة والنتيجة، وقد تُجعل الغاية من الخلقة
 وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه . . . . .

نم ترى هل العبادة المقصودة من الخلق هي اللااختيارية التكوينية! وهي
 عَبّد||(ا) أم هي الاختيارية التشريعية؟ وهي قليلة قليلة، بجنب الكثير من
 للخلقة؟

نقول: إن التكوينية منها كائنة لا محالة فليست هي الغاية، والتشريعية هي المقصوودة تخييراً لا تسييراً، فعلينا العمل إذ يسرنا لله لما له خلقَنا، وكما يروى عن الرسول مـذه الـغاية الـمجيـدة في الأقلين كالـمـرسـلين وسائر الـمعـصـومين، وكالصـالحين، يكفي حكمة لـخلق الجنة والناس أجمعين، مهـما انفلت الكييرون من تحقيق هذه الغاية وتذرعوا للجحيم وكأنما ذرئوا لها! .

فالعبادة هي غرض اختيارى للخلق، يحصل ممن يختارها، ثم الفالت عن هذا الغرض لا يجعل خلق نفسه عبئاً كفعل الله، وإنما عبياً كفعله نفسه، نم وهناك غايات أخرى من خلقه.

فهنا الغرض العبادي من خلق الجن والإنس حاصل كتشريع واختيار، وغير حاصل كتكوين وإجبار، فلم تكن العبادة المسيّرة المجبر عليها غرضاً لكي يكون الخلق إذاً عبياً! حيث المستثنى منه في الآية ليس كل شيء،

 تشريعي اختياري - لا تستننى إلا عن أضرابها من الأمور الاختيارية: طاعة ومعصبية وسواهما، فقد استينيت الطاعة عن هذا المئلث، نمّ ولا يعني هـا الاستثناء حصر الغاية من الخلقة في العبادة، حتى يخلو خلق غير العابدين عن أية غاية، وإنما هي أشرف الغايات، فالتخلف عنها ينزل بنـفسه عنـ درجات معنية إلى دركات.
:
فالرزق يعم رزق الروح والجسمه فما أريد الالتذاذ من عبادتهم فلست بمستكمل، ولا أن يطعمون، فأنا مجرد عن الجسم وحاجياته.

هو الرزاق لا سواه، وله القوة لا سواه، وهو المتين لا سواه، فإنهم
مرزوقون ضـعفاء هزلاء.
(االلهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكلي عليك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه، وضلة من عقله، فكم قد رأيتُ يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من من سوالك فا فافتقروا


وفي حديث قدسي يرويه الرسول
 وترى ما مي الـِِحَمة في تقدم الجن هنا - وفي موقف العبادة - على الإنس، والإنس أحسن منه تقويماً وأفضل تقييماً، وقد اختصت الرسالات الأصيلة بهم دونهم ومم فروع؟.

 وعصيانهم كذلك أكثر لكثرة التخلف والعدد، فليتقدموا في موضع التأنيب،

$$
\begin{align*}
& \text { الثر المن } \tag{1}
\end{align*}
$$

سورة الأنعام، الآلية: IYA.

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
حيث الآية هي آخر رمية على العاتين هنا، أن في انفلاتهم عن عبادة الله انفلات عن الهدف الأصيل من خلقهم، وكما نرى الجن تتقدم في أمثالها :


- (r) ومن تم يتفرع على هذه الحجج الدامغة أن يتذكر الظالمون ولو شيلّ

فلا يستعجلون:


لقد عرفوا ذنوب أصحابهـم المسبقين بذنوبهم : ذَنبهم الطويل تبعةً


 يستعجلون؟ بعد الذي سممعوه من تبعة الاستعجال للسابقين، وبعد الذي


يستعجلوا اله في العذاب(ع)



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: •M . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

(£) كسر النون منا دليل على حذف ياء المتكلم ونون الجمع محذون بجزم النهي.

## 

Y\&


مكية - وآياتها تسع وأربعون
















## :(4)

قسماً بالطور، وحق له أن يقسم به، وكما يذكر في القرآن اثنتي عشرة


 لنزول الكتاب المسطور فيه على نبي محبور. :

هو التوراة التي أنزلت على موسى إذ ناداه ربه في الواد المقدس طوى،

 الرق المنشور، ألواح هي رق منشور نزلت على موسى في جبل طور . فالرق ما يكتب فيه شبه الكاغذ، لكنه يختلف عنه اسماً ورسماً لأنه إلهي وذالك بشري، كما المسطور فيه يختلف عن المسطور فيه، والمنشور من الرق ما ليس فيه لف وخباء، وإنما نشر بجلاء، فكله نور . وخير ما يعبر عن الطور ورقه المنشور، بعد القرآن، هو ما يروى عن
 مسطور، في رق منشور، بقدر مقدور، على نبي محبور||"(r)
سورة الأْران، الآية: 0 عال
: نور الثقلين من مهج الدعوات لا

وإنما يقسم هنا بالطور وكتابه النور، وقبله كتب نزلت على أنبياء عظام كنوح وإبراهيم شرائع الله ما لم يحمله كتب قبله، اللهم إلا ضوابط عامة.

## 

تم ويقسم ثانياً وأخيراً بالبيت المعمور، عله البيت العتيق المعمور قبل
 حياله من بيت معمور في السماء السابعة.

وكما نزل وحي القرآن على البيت المعمور على حد المروي عن الإمام

 العابدين؟، أو هو بفناء البيت الحرام أيآ كان، فهو بحذاء الكعبة(r) "وإن شرف الكعبة بما في حيالها من بيت السماء وشرف البيت المعمور السماوي أنه كله حاصل في بيت الرسالة المحمدية،

$$
\begin{equation*}
\text { سورة آل حمراذ، الآية: } 97 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

نور الثقلين ه : צY في شهر رمضان إلى اليت المعمور .

 المعمور بحيال الكعبة لو ستط شيء منه لسقط مليها، يصلي فيه كل يل يوم مبعون الفـ الف ملك، والحرم حرم بحياله إلى العرش .

 في المجمع عن أبي مريرة عن النيى



المعمور فوق كل معمور وقبل كل معمور، فإنه نور على نور، وما البيوت المعمورة الأخرى إلا تقدمات وتهيؤات لهزلا البيت الطاهر الذي
 ومن نم بيت الرسالة القدسية المحمدية اللذي هو أعمر البيوت في بيوتات الرسالات الإلهية، أرضية وسماوية، بسرية وملائكية أم ماذا!

هذا البيت المعممور اللذي يضمّ في جنبيه كافة بيوتات الوحي وزيادة تجعلها خاتمة الرسالات وأفضلها . . ثم لا يقسم بالوحي الإنجيلي بين الطور والبيت المعمور لأنه لا يستقل عن وحي التوراة إلا بتوجيهات أخلاقية
 عقوبات فرضت على المتخلفين من بني إسرائيل!

## : وَ وَّ

 الـمحمدلي أيضاً، مرفوعة فوق سمـاوات الرسالات وات وأراضيهاها، الرسل والمرسل إليهم، ولقد انزل الذكر الرسول علينا من على أرفع سماوات


والتسجير : هو تهيج النار وتسعيرها، أو إضرامها بتكثيرها على من

. ${ }^{\text {يُتُجَرُونَ }}$
سورة الالاززاب، الآية: سr.

سورة فافر، الآيتان: VY، (V)

 تصبح بـحرأ واحداً بالزلازل والبراكين التي تزيل الدواجز اجز؟ وقد يوحي به

 العذاب الأصيل .
على الجمع أجمل، بعد أن كلاًّ محتمل، فالقسم هنا يشمل البحرين المسجورين كعذاب شامل عند القيامة وبعدها .

ومههما كانت لآية الطور وكتاب مسطور . . والبيت المعمور والسماء
المرفوع. مهما كانت لها روعتها بعظمتها معنوياً ووقعاً في القلوبا لآلآ فلآية البحر المسجور هيبتها ودلالتها على المقسم لأجله لتاركي الوحي المعمور :

أمر داهم قاصـم، ما له من دافع ولا عاصـمّ، فإنه واقع لا محالة بألمر
الله على الذين قدموه بأعمالهم، لا مرد له من الهه فضلاّ عمن سواه.

الـــور: هـو التـردد في عـرض، والتـكـفـؤ، والـــوج، والـسـرعـة، والاضطراب، والجريان، والدور، والحركة (8)
إذاً فالسماء يوم قيامة التدمير تصبح مائرة دائرة، متكفئة مترددة، مائجة
جارية مضطربة متحركة سريعة، فإنها على إثر انشقاقها ترتخي فتصبح واهية:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التكريو، الآية: } 7 . \\
& \text { سورة الطرر، الآية: } 9 \text { الالا } 1 \tag{r}
\end{align*}
$$

لسان العرب لابن منظرر الإفريقي.


## (\%) (r) (\%)

وإن مور السماء هو من رجعها إذ كانت دخاناً حينما ولدت، نم تمور مور الدخان: الغاز - بحرق وحرارة زائدة الوصف حال احتضارما، ولأنها غلبت في حربها الأخيرة فرجعت كما كانت، وإنه لمشُهد مروع مهيب كيف تضطرب السماء كأمواج البحر ومي سبع شدادا.






 هذا الهول المذهل المخيف، وهو يذهل من كل حادث خفيف طفيف!

> سورة الحاقة، الآية: 17. 17.
> سورة الرحمن، الآية: r.
> مورة المعارج، الآية: A. 1 .
 | ( ني الجزء •r من الفرتان البان

سورة النبا، الآية: •Y
سورة الكهف، الآية:


الـصلر السابق رتم (£).

## :

## 

 يلعبون بآيات الله ويتلاعبون، فاللخوض هنا



 فليخوضوها دعاً: دفعاً - ولتتلاعب بهم نارها، إذ دفعوا إلى ما كذبوا فالدع
 أقدامهم، نم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوهـهم صـماً وعمياناً، وكما توحيه آيات متجاوبة بهذا الصلدد.
ولقد كانوا يتقولون على القرآن أنه سحر، وعلى رسول القرآن أنه ساحر
أو مجنون، فحين إذ يدخلون النار يسألون هزأ:
: (6)
فقد كنتم تقولون عن القرآنن: أنه سحر! فهل هذه النار التي تحرقكم كذلك سحر؟ أم هي حق ملموس منه تصرخون، كما كان القرآن حقاً، ولكنكم

 فذوقوا فتتكم،، هذه النار التي كتتم بها تكذبون! .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساه، الآية: ••1ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآلآة: "Ar. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: } 10 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

توحي الآية أن حجة القرآن باهرة للبصائر كأنها مبصرة، فإذا نكروها

(1)

ولو أن صبروا على حرها ناظرين إلى رحمة الله أن يخفّف عنهـم أو يخرجهم فهل ينفعهم صبرهـم فيأملون؟ كلا ! :
: دون ما أنتم تأملون! فالعذاب واقع لا محالة، ما له من دافع بأية حالة،

 الكفار، فالخوض في آيات الله دعُا لها، حقيقته الخوض فيا في النار النار دعًا إليها،





إلى هنا سمـعنا إلى سيرة أهل النار، وعرفنا مصيرهمم، تقدموا على المى المتقين، لتقدم الطغوى على التقوى من حيث الدافع فالواقع، نم نسمع ما

للمتقين :

كما كانوا يوم الدنيا في جنات العقائد والأعمال، فهم كذلك يوم اللدين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحقاف، الآية: عץ. } \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: } 9 \wedge \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: Yو. }
\end{aligned}
$$

في جنات ونعيم، إنما يجزون ما كانوا يعملون عدلاً وإحساناً، مهـما كان جزاء الفاسقين عدلاً وليس إحساناً.

نعمتان اننتان، إيجابية : "ونَكِبِينَه من الفكامة : حديث ذوي الإنس :


بتقواهم
وينضاف إلى نعمتيهم هاتين كل تبجيل وتجليل، وتهنية وتكريم:

فالتنعم الناتج عن العمل مهنئ بالذات، وقد أخيف إليه أمر المضيف
فازداد رحمة على رحمة.
وفيما إذا سئلنا : ما هو الفرق بين جزاء الكافر والمؤمن - إن جزاء


فالجواب: أن المؤمن كذلك يجزى نفس عمله الصالح، ولكنه بزيادة عما عمل ويفضل الله وإحسانه، فليس جزاوْه إذن قدر عمله، ولكن الكافر لا يجزى إلا قدر ما عمل : وهذا عدل من الش هنا، فضل منه مناك.

هذه النعم الثلاث مزودة برابعة هي اتكاؤهم على سرر مصفوفة: منسّقة
 متقابلين، ومصفوفة كذلك: مرمولة: مزينة بالجواهر والذهب والفضة. وخامسة بعد اكتمال هذه النعم روحية وجسمية، تجعلهم غارقين في بحر النعيم:

كأمتع ما يتمتع به الإنسان جسدياً، إضـافة إلى آزواجهم المؤمنـات، اللاتي يدخلن معهم الجنة أزواجاً لهم فيجعلهن اله كحور عين كما توحي آية

المشية( (1) وروايتها


آية فريدة في نوعها تضـم أمم المباحث في باب الجـا




 والأزواج والذريات كانوا على درجات الذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيل اله، لم يكن كفصلهم عنهم ورجاء لحوتهم من معنى تم وآية الذلرية تلك تقول: ذراري المؤمنين، التابعون لهـمـم بإيمان،
 فمن هم هؤلاء الذراري؟ وما هوا هو اتباعهم بإيمان؟ وأين وأين الإلحاق؟ وما وما هو



نازواجاً لازواجهن.
 الطيون ونساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء ميناء.
سورة غافر، الآيتان: V، A،

اللذرية في الأصل من الذر : الصغير ومنهم صغار الأولاد والأهل، فهم



 مسؤول عن رعيتها| .


 فحسب، فقد تفوق الآباء والجدود، كما النبيون على آبائهم غير النبيين، أو من هم دونهم في النبوة، وكخاتم النبيين على بني الإنسان كافة، إلا أن ذلك الـك بدليل، كما وأن الضعف والقصور في المكانة والاستعداد يعرف بدليل كما

فالذرية هنا من القبيل الأخير، بدليل اتباعهم رعاتهم الأصول بإيمان، فهنا مؤمنون متفوقون في الإيمان، وآخرون يتبعونهم من ذريتهم بإيمان، فلو
 إلحاقهم بهم في نواب الإيمان، أو حكمه، أو درجاته: مكانانا أو مكانة، إن إن
 كابَائهـم أصـلاء في الإيمان، فليكونوا في تواب الإيمان ودان ودرجاته أيضاً أصلاء.

تم اتباعهم بايمان، أنه - ولا بد - من فعلهم، مهما سـاعدته توجيهات من المتبوعين، كما يوحيه الاتّباع، فهنا شروط مئلثة تتجاوب في إيمان
(1) سورة الأحراف، الآية: اvr.

اللذرية الأتباع: توجيهات من الأصول تهيين ظروف الاتّباع وأجواءهـا،
 الضلعين ليكمل مثلث الهداية الإيمانية. ولماذا (بإيمانهل منكراً، وليس (پالإيمان)" معرفاً؟ لأن الإيمان في أية درجة كان يبرر ذلك الإلحاق، فالمعرف منه يوحي أنه كإيمان الأصـول، إذاً فلا معنى كلإلحاق لأنهما على سواء، فإيمان مصيره الجنة، مهما خالطا خلطه ما يُستحق به النار، إنه يُلحق صاحبه بالأصول على أية حال، رأى صاحبه النار أم ما رآها .

تم الاتباع الإيماني ينفي ما عداه من الاتباعات والانطباعات، أية انطباعات وأية اتباعات، اللهم إلا الإيمانية فحسب. إذاً فهؤ لاء اللذرية هـم المكلفون المؤمنون، دون القطّر ولا الكافرون،
 إيمان، ولا يتأتى منهم اتباع بإيمان، الذي هو فعل اختياري من الذرية:
 الممشرع دون المـخلوق المتشرع، فماذا تكون إذاً حال القصّر من أولاد الـاد

المؤمنين وأولاد الكافرين؟ انتظر الجواب في أخريات البحث. وأما الإلحاق، فهل يشمل الآخرة والأولى جزاءً في الآخخرة وحكماً في
 ولكنما الأخرى هي الأولى، استيحاء من رهانة النفوس بأعمالهها، إذ لا

تظهر تماماً في الدنيا .
وأما عن مدى ذلك الإلحاق في الآخرة؟ فقد يتحقق بكافة اللدرجات في جنات المعرفة والرضوان بسائر المكانات، فضـلاّ عن الأمكنة والماديات،


الأقدس محمد
 به
 الآباء والذريات شاسعة بعيدة، فالمتيقن من هذا الإلحاق، هو الحظوظ الدمادية، أو ومعنوية أحياناً حسب متطلبات الآباء، فالللحوق إذاً يشـمل


بمناسبة الجمع، الذي تبرره الأكثرية الساحقة من غير المسوين تماماً . وكيف تلحق الذريات بالآباء وهم أتباعهم ودونهم في الإيمان، أليس
 يستحقوا التسوية بالإلحاق؟ وهذا ظلم بالآباء! وزيادة للذرية دون عمل حتى ولو زيد في أعمالهم دون نقص عن الآباء، ومظنة الألت هـا ولا يقتضي

 وذريت الأيمة الأوصياء محمد البرهان ₹ : ا



استدل بهذه الآية وني عنه بإسناده المتصل عن ابن عباس في الآية قال : نزلت في النبي والحس والحس وفيه الثيخ في أماليه بسند متصل من محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وجعفر بن


 بالنبي

 تختص رهانة النفوس بطالحات الأعمال دون صالحاتها، كما توحيه الرهانة

 لم يقترفوها وما كفروا عنها، فنفوسهم ليست رهينة طالحات وسجينتها .

وقد تدل رهانة النفوس بأعمالها أنها باقية معها، وكما تدل عليه ورورًَّا
 العمل، إذاً فالمستفاد من هذه الضابطة : أن السيئات هي الراهنة لاهن
 لا ترهن وتقيد أصحابها بقدرها، فإن الثواب




فآية الرهانة حين ترهن وتأسر السيئات بقدرها في العقوبات عدلاً أو بأقل منها فضلاّ، فهي تحرر الحسنات عن حدن حدودها المؤمنين، بل وتحرر الثواب كذلك عن قيد اللحسنات فيما لم تكن سيئات ولا حسنات كأطفال المؤمنين والكفار، وكذلك فيما كانت سيئات مكفرة
 بإيمان، الجنة، نم إلحاقهم بآبائهم في درجاتهم أو بعضها فإنهم يستحقونها
سورة الانعام، الآية: •17
سورة ق، الآية: هو.

إذ لم يعملوا لها ولكن الله يلحقهم بالآباء تقريراً لعيونهم (1)، رغم أن الذرية
 ذلك إلا إكراماً للآباء حيث تقر عيونهـم، فتقدر - إذاً - درجات الإلحاق

 يقر عيونهم بإلحاق ذرياتهم المؤمنين بهمّ، وهذا لا يتنافى والجزاء العدل، فإنه طرف من تكريم الآباء.
ومن وجهة أخرى إن الذريات التي أقرت عيون الآباء، إن اتبعتهـم ببإيمان، كذلك تقر عيونهم بهـذا الإلحاق، فضـلا فـلا من الله وإحسانات، دون فوضى لا في العدل ولا في الفضل، فإنه نتيجة عمل ثنائي : منهم إذ قرّروا باتباعهم الآباء عيونهم وبآبائهم إذ أنهم من عملهم ولا ولادة وتر وتربية، وأن ذلك
 صحيح أن الذرية ما عملوا كما عمل الآباء، إلا أن في لحوقهم جزاء
 الفضل على اللنرية إذ ليس إلا مغبة تقرير عيون الآباء، طالمـا الفوضى فـى وخلاف العدل في إلحاق غير اللذرية إلى مؤلاء في درجاتهم أو بعضهـا فإنهم لا يستحقونها ولا فضـلاّ، وهذه التسوية خلاف العدل إلا لا لا تقرير

لعيون المسوى بهم . لذلك - وفي توسع من معنى الذرية أو حكمها - بإمكاننا أن نتخطى (1) اللدر المنتور 7 (19 - الخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس الن النبي

 عبد الش غn

الأولاد والأهلين إلى كل التابعين لرعاتهم بإيمان، ما كان في إلحاقهم بهم





نم وفي وجه آخر لآية الرهانة: أن يشـمل الرهن فيها صالح الأعمال
أيضاً.
نقول إن الذرية وإن لم تعمل ما يؤهلها لهـذا الإلحاق، إلا أنهم في اتباع الإيمان من مكاسب الآباء ولو في زاوية من ميلث الا هتداء، وإن الآباء
 الأقدس (r) كنفسه إن ساعدت ظروفه، واتبعه بإيمان كما تقدم حسنات كلان الْموات مهـما كانوا غير مخصصوصين بالعاملين، وأن لا يصلهم إلا بعض ما يا يقدم لهمهم، فكذلك وبأحرى للذريات، وأن لا يصلون بذلك درجة الآباء، فهم بـان الاجة


 الحسنات، فالتابعون لآبائهم بإيمان يلحقون بـانم بإحسان دوان دون نقص من أعمالهم شيئا، ودون منافاة لرهانة الأعمال أياً كانت.
 وولّه فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتلك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ الاية
سورة فافر، الآية: A.
(r)


وأخيراً مـا هو دور القصّر من أولاد الممسلمين، صغغاراً ومـجانين،


 وإن كان بينهما فرق بان في إدخال الأولين الجنة تقريراً لعيون آبائهم دون الآخرين، فالعقاب والعقاب فقط لزامه السيئة، وأما الثواب فلا فلا يتطلب
 يدخلون الجنة وكما يروى عن الرسول الا
 عصيان ولا رهانة خيرة لآبائهم حتى يدخلا
 -ولكن أدنى من قصَّر المسلمين
 مؤمنون فيدخلوا الجنة، أم كافرون فيدخلوا النار امتهانآ(1) ولكنها لا مار مصير لها إلا النار!

فهنا نتساءل مختلقي هذه اليتيمة المـخالفة للكتاب والسنَّة: أليس من الضروري انقضاء التكليف بالموت؟ فكيف يتكلف الأطفال بعد الموت وهم قصر بهذا التكليف العضال، الذي قلّما يكلف به المكلفون الأقوياء: أن يدخلوا النار!.

تم وما بال البعض منهم يعصون، والقيامة يوم ظهور الحقائق دون


 في حلمه أنه شقي امتع فيامُ اله بهم إلى النار، فيقولون: يا يا ربنا! تأمر بنا إلى النار ولما ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبار : تد أمرنكم مشا انهة فلم تطيعون فكيف لو أرسلت رسولي بالغيب.

استناء، ولو للكفار الذين عاشوا حياتهم كفراً وعصياناً، فهم يرجون مناك ألن


 يستحقون به النار؟ ألأنهم عصوا الله مشافهة؟ فهو إلحاد في الله أنه يشافه و ولَّلًا
 والإغراء بالجهل واستغلاله ظلم سبحان العزيز الجبار، أو أنه من المعاصي

 في عباده : إن الإيمان عند رؤية البأس لا ينفع!
إذاً فلا مرد لهذه اليتيمة إلا النار، ولكي نز النار، كما هو مرد كل ما يخالف الكتاب والسنّة مهما كثرت روايته وكبرت رواته فضلاً عن هذه الوحيدة الهزيلة، المرفوعة الشاذة الذليلة، المتناقضة في نفسها، رغم أنها رائجة في أسواق تجار الإسلام المفترى عليه. ومئلها يتيمة أخرى تفصل بين أولاد المؤمنين - فإلى الجنة وبين أولاد

$$
\text { الكفار - فبالى النار! }{ }^{(r) . ~}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: } 10 . \tag{1}
\end{align*}
$$

 عن ولدين لها ماتا في الجاملية، نقال و
 الجنة وإن المشركين وأولادمم في النار . ومثلها ما في اللدر المنتور 17: 119 - أخرجها عبد اله بن أحمد في زوائد المسند عن
 وأولادمم في النار تم ترا الآلية.

وهذا التفسير يتصدى لأمثاللها من المـخلقات الزور الغغرور، فإنه لها



إن المتقين والمؤمنين - بعد هذه المكرمات - يمددهم ربهم بفاكهة


 خمرها، لغو القول ولا لغو الفعل، وكذلك التأثيم، طالما هـا هما في الدنيا

 متفكهين بلا أي لغو أو تأثيم، كمتنازعين وليسوا متنازعين وكما أنها فيها ليست خمرآ تخمر العقل فتخلف كل لغو وتا وتأتيمه، وإنما
 غلمان لهـم، قد يكونون من ذريتهـم القصر الملحققين بهـم، آم سواهمـم


 تصونهم عن أي عيب أو ظنة، . . ترى إذا كان الغلـمان الـخدم كاللـؤلؤ
 فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البلر على سائر النجوم|"(Y)
راجع ج • ، الفرقان البين خمر الدنيا والآخرةه .

بلغني أنه قيل : يا رسول الل

ولكي يتصارحوا ونسمعهم بوحي القرآن، لماذا ألحقت بهم ذريتهم وغلمان لهم؟؟ واستكمالاً لأنفسهم بأهلهم :



يوحي الجواب أن أتساءل لا يخص أسباب دخولهم اللجنة، بل ولحوق



فالإشفاق من الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند الغروب، فهو عناية مختلطة بخوف، طالما المعدى منه بمن أظهر في الخوف، وبا وبفي أظهر في العناية، ويالباء خاص بالشفقة.
 والرجاء، خوفاً من أعمالهمه، ورجاء بآمالهمم في رحمة اله، إشفاقاً من الشه

 ويحافظون عليهم بشفقة، فقد كانوا غرقى في مثلث الإشفاق : من الله، وفي

اله، وبأهليهم وهم فيهم! .



$$
\begin{aligned}
& \text { ov (1) سورة المؤمنون، الآية: } \\
& \text { rv : سورة المعارج، الآية الآئ (Y) }
\end{aligned}
$$



في الخلوات والجلوات، بين الأغارب والأهلين، كان - إذاً - كاملاّ للمشفق، ، ولا
 الـخادع ولكنهم لـم ينخلدعو|، وحيث المشـغلة الململهية، ولكنهم لمـ يلتهوا وينشغلوا، وهم بذلك الصممود في صبغة الإيمان أحالوا حول أهليهـم بهالة الـة


 والزاوية الثالثة لمئلث الإيمان، أنهم لم يكتفوا بإثفاقهم في أهلهم آبل


 وأما بعد فوات الأوان بوفاة الإنسان فلا موقع لإيمان، ولات حين مناص،

إذ فات أوان الخلاص .
 اله: : أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي ليصبحون ويمسون شعثاء غبراء خمصاء، بين أعينهم كركب المعزاء يبيتون


ويسألونه، واله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقونه|(1) "




 قال : صلى أمير المؤمنين بالثناس الصبح بالعراق فلما النصرف وعظم فيكى وأبكامم من خون الش


 بَتْزَنْوْنَ
 يُرِيْنونَ
 (1) تَكْبُوْنَ





هذه الآيات، سريعة الإيقاعات، تطارد المتطاولين على أم الرسالات
 كان، فال طريق كه إلا الإيمان أو يسامح عن عقله. إنها تستعرض ستغ عشر أمراً، بين ما يرجع إلى النبي

دفاعاً عنه، لولا ها لانتفت صـلاحيته للرسالة(1) وما يرجع إلى المكذبين
 كأتباع، ليبقى المكذبون به مدَحضين.

عليك التذكير ما نفع، وإن كان كحجة قاطعة العذر على الشاردين، مهها تقولوا عليك بتهمة الكهانة أو الجنون فريتهم الحمقاء السوء التي ترجع إليهم بكل فضيحة وتبوء.

ترى أن نعمة الوحي الرباني المحمدي، وهي أنعم النعم الروحانية،


 مناصاً عن حجته البالغة، يتهمونه بالكهانة والجنون، اللذين يطاردهـما
 الرسول بينهم حتى لقبوه بمحمد الأمين، نم إذ بعث بما لا يلانم شهواتهم ورئم وحرياتهم

اتهموه وبهتوه.
والفرق بين الكهانة والجنون، أن الثاني فقدان العقل فلا تنضبط أفكاره وتصرفاته، والأول الإخبار بالأخبار الخخفية الماضية والمانيستقبلة بضربي من الظن، الصادرة عن الشياطين المسترقين السمع المرجومين ويُعرفان بمناقضة

كتهمة الكهانة والجنون والشعر والتقول على الشا وسؤال الأجر على الرسالة .

راجع سورة القلم ج جQ من الفرقان.

الباء منا محتمل الوجهين : الـبية والمصاحبة، بـببب النعمة أو مصاحبتها.

كل" مع نفسه، ومع الواقع والعقل، فأين المناقضة من هذه وتلك في مقالات الرسول
:
شاعر لا مخلص منه إلا أن نتربص به اضطراب الموت، فإنما بموته، وبموته فقط، يموت ذكره، وتموت دعوته، فالمنون من المن: النقص، يعبر به عن المنية: الموت، لأنها تنقص العدد وتقطع الملدد. ترى كيف لا يشعرون - وهـم من مواليد الشـعر - أن الشعر لـه وزن خاص، وليس القرآن مثله، وأنه يخلط الغث بالسمين والقرآن كله سمين،


 من الزمن، ولكن ترى من هو الناجح بموت الرسول

 بما تتهافت كل دعوة باطلة، وتتساقط على مدعيه فاضسة إياه، أو يلاحقه
 في ذعرته، أم ماذا؟

 حسرة، ولا يزداده إلا نموأ وكثرة.
: (我)
فسوف تعلمون أن بموتي لا تموت دعوتي، ولا ينتهي دور شعري!

 فستعلمون من تكون له عاقبة الأمور، ومن ينتهي به التربص إلى الـى النصر
 الدهور إلا زيادة النور والبهور.

تبكيت لهم وإزراء عليهم، ما الذي يدفعهم إلى هذه الأقاويل الزور : أنه

 وبحبوحته بالجنون؟ فما هذا أمر الأحلام، وإنما أمر الجنون! أم أن الأحلام هنا تعني رؤيا المنام، فأحلام العقل لا تأمرهـم بهذا وإنما أضغاث أحلام، التي يحكم ضععاء عقول الأحلام.
 عقول، وطاغون على الله، وعلى رسالات الله، ولكي يتحللوا عما يأسرهم عن البربريات والحريات في الشـهوات، تسامـحاً عن عقولهـمه، وسمـاحاًا

-

(1) سورة المدثر، الآية:
(Y) سورة الناريات، الآية: (Y)

سورة الحاقة، الآيات: ₹ ₹ (Y)

والتقول هو تكلف اللقول الكذذب المشختلق، والقرآّن بنفسه في مربع
حصين يدل على وحيه الصادق الأمين :
1 - عدم الاختلاف فيه. لا مـع بعض في أي من الـجهات، ولا مـع
 ( Y

التي يفقدها القرآن؟ ما هي إلا قمة الرصان هـة والم المتانة المتواجدة في القرآن! . ץ

 ع - وأخيرآ لو كان تقولاً من كاهن شاعر مجنون، فأتوا أنتم العقلاء الشعراء النبلاء بمئله:
: (霍) -






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: Ar } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآية: عـ) }
\end{aligned}
$$

إن في القرآن سراً إلهياً يدركه كل من يواجه نصوصه بصفاء ورواع،
 الألفاظ وسكب العبارات وحتى في موسيقاها، فضـلاّ عن معانيها وملامحها
 ألبابها . وهو يخاطب العقول والفطر بأسلوب لا يعهد بين البشر(1):

فلو كان هذا القرآن من مفتر شاعر كاهن مجنون فأتوا أنتم العقلاء وفيكم




ومن نم لم يبق مناص إلا الإيمان به، أو تكذيبه ككلام الله، فالتكذيب
بالله، أو نكران توحيد الش أو وجوده، وإذا كان هذا داؤكم فإليكم دواؤكم:

: يُقِوْونَ (19)
قد توحي هأز
 وقد حولت الأجوبة إلى عقولهم حتى ولو سامححوا عنها، لأنها من أوضح البديهيات، وفي قمتها أنه مخلوق، ولنذلك لم يذكر في عداد المحتمـلات، إذ لا أحد - حتى ولو كان مجنونآ، أو أصغر حشرة - ينكر كونه مخلوقاّ، مهما غبي وطغى!.
(1) راجع بحث الإعجاز في سورة البقرة تجد فيها تولاَ نصلاً عن إمجاز الققرآن، وكذلك سورة الإسراء.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأمراف، الآية: } 110 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة القلم، الآية: £ . } \tag{r}
\end{align*}
$$

فهنا في بساط البحث عن اله يكفى الإنسان نفسه دليلاً ومصدراً، تتدفق
عليه المحتملات المسرودة:
 أم اللاشيء المطلق عن الأسماء، فهل هناك شيء غيرك غلا نسـميه الشه، أم لا شيء هـناك إلا أنتـ، وسـائر الـخلق، دون أي خـالق؟؟ مخلوق بلا خالق! .

وفيما إذا سئلنا : إذا كان الخلق من غير شيء محالآ، فكيف خلق الله الأشياء من غير شيء؟
والجواب: إن هنا خلطاً بين الشيء الخالق - هو شيء الاء الأشياء، وهو
 من غير شيء: دون خالق، أو من غير شيء: بخالق دون مخلو الا بلو به، : لا لا
 فالمادة الأم خلقت لا من شيء كان قبلها، وإنما بإرادة الله الذي خلا شيء، نم وخلق التراكيب التالية للمادة الأم، خلقها منها، وهو خلقّ من

فقد يكون هنا شي؛ ليس إلا هو، وهو الله قبل أن يخلق أي شيء، وقد يكون شيئان، فالشيء الأول الإله خلق الثاني لا من شيء، لا من لا شيء الا وقد يكون نالث خلقه الله من الشيء الثاني: المادة الاء الأم، كسائر التراكيب
 شيء، لا من اللاشيء، فإنه محال كما المخلوق بلا خالق .

فاله تعالى شيء لا كالأشياء، خلق المـادة الأم لا من شيء، وخلق
 شيء، من لا شيء بمعنيه، حيث المـخلوق بحاجة ذاتية إلى الخالق، ولا يمكن صدوره من مادة العدم

فلتكن كائناً قبل كونك حتى تخلقه، ولتكن غير كائن حين تُخلق، فأنت إذأ كائن ولا كائن في حالة واحدة لكي تكون خالق نفسك!
هذه خطوات نلاث إلى الله، إنك مخلوق - إن لك خالقاً - إن خالثق
غيرك، ومن نم إذ تعترف أن لك خالقاً غيرك، فهل هو الخالق للسماوات


 غير حكيم؟ والكون بنظامه البارع الموحد يدل على أن منظمه حكيم عليم:

 السماوات والأرض وإليه ترجعون، فهل إنكم بعد ذلك تكذبون؟!



 يجتاز العقل إلى القلب واللب، فإدرالك العقل شيء ويقين القلب شيء آلخر، هم بعاد عنه بما يستنفرون من حصوله، ويعرقلون الطريق دون وصوله . وإذ يثبت أن هناك ربآ ولا بد له من وحي وخزائن رحمة فهـم إذاً بين

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الملك، الآية: الآية: الـكبوت . } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


فـخزائن الرب مـعنوية ومـادية، ليسـت إلا عنـده، دون خلـقه وحتى


(r)

فإذ أنتم تتضايقون من الرسالة المحمدية وتضنون بها ملـ مل أن خزائن رحمة الله عندكم حتى ترزقوا النبوة من تشاؤون، وتحرموهـا من تشـاؤون،

 آلدُّنَّأَ(0) فكيف بالرسالة وهي الحياة العليا؟! فمن ذا الذي يدعي أنه فوق النبيين، ووكيل أو مثيل لرب العالمين! ولا يشرك في حكمه أحدآ، إلا أن يدعوا أنهم الغالبون على اله، يحتلون خزا ائنه بقوة:

أن يصارعه فيصرعه فيأخذ ملكه ويتصرف فيه كما يشاء!. ومن نمّ لا يبقى لهم إلا دعوى الاستقلال في الوحي باستغلاله دون رسول:
: هذه الآية تدلنا على إمكانية استماع الوحي عبر السلاليم، فضـلاّ عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: •0. } \\
& \text {. سورة المنافقون، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الزخرن، الآية: بر. }
\end{aligned}
$$

استماع الأصوات البشرية البعيدة في سلاليم، فما هي الصلة بين السّلم وبين
 عليه، وأما التحدث به، وأما الاستماع فيه، فلم يك معرورفاً مسبقاً، حتى الاع كشف العلم بعد جهود طائلة عن إمكانية الإذاعة والاستذاعة اعة عبر سـلاليـم خاصة، وكما هي الآن في دور الإذاعات الراديوئية والتلفزيونية. نقول: هذه الآية تحمل ملاحم غيبية كشف العلم عن بعضها اليوم، وهو الإسماع والاستماع عبر الأثير بواسطة سلاليم خاصلة الانة وعلّه مما دفع مخترعي الإذاعات للكشف عنها وقد وفقوا لحدٌ ما ال الا ومهـما يتوصل الإنسان إلى اختتراع سـلاليم يستمـع فيها، الآخذة للأصـوات، والىى سلاليمّ يُسـمع ويذاع بها، المـرسلة للأصـوات، فهو لن يتوصل إلى سلاليم الوحي الرسالي، النورانية الروحانية، فإنها بيد اله، بختص بها من يشاء، ولا إلى سلاليم الوحي غير الرسالي، وإن كان الجي

 الملاك الأعلى، بإمكان الإنسان قبل الآن. آن الرسالة المحمدية - فليس هو بالإمكان بعد هذا الآن وإلى انقراض الزال الزمان. وهذه الآية تصريحة التبكيت بناكري وحي القرآن، وإثـارة التأكيد



مقبول، حيث السلم للاستماع يرقى عليه حتى يستمع من علِ، لا فيه وليتهم اصطبروا حتى يأتي تفسير الآية علمياً وواقعياً كما آتى بسلاليم

الإذاعة والا ستذاعة، فالقرآن بنفسه وجيه لا يحتاج إلى توجيه العقول والعلوم إلى حقائقه الرقائق "(إن للقرآن آبات متشابهات تفات تفسرها الزمن") متشابهات

فيا لآية السلم - وبعد تطور العلم - من دلالة واضـحة: أن القرآن ليس إلا من وحي الرحمان، إذ لم يخطر بخلد أحد، قبل أربعة عشر قرناّ، أن من اللسلاليم ما يسمع فيه ويسمع به، كما أن منها ما يرقى به إلى اللططوح. . . . فإذ ليس عندهم خزائن اله، فهم بحاجة إلى استماع الوحي، فهل

 القرآن؟ الذي يملك كل سلطان على أنه من عند اله!.

ومن تم يناقش البعض من تقولاتهم التافهة على الله، إذ يفضلون عليه
أنفسهم فيما يفترون:

## :

فرغم أنهم كانوا يعتبرون البنات أدنى من البنين، بل ولا اعتبار لهن



(1) إني أذكر أول لقاء برئيس الإشران الديني بالمسجد الحرام وزير القضاء سماحة الشيخ هبد


 لهي آشرف وأنضل جلست أجلسها طول حياتي العلمية مسغيداً ، آشكرك يا سماحه الثيخ، هدلدم لي مدداً كيراً من مختلف الكتب. سورة الزخرن، الآية: 19 . 18 الي
سورة الإسراء، الآية: •ع.


 كان هذا أهون من ذاك؛ وأقل مهانة.
ومن تم وبعد أن خفت وطأة الأعذار في الربوبية والرسالة، أو زالت، هل هناك ثقل آخر يثقلهم عن تصليق الرسول كسؤال الأجر؟؟:

الغرم ما ينوب الإنسان في ماله أو ماله، من ضـرر لغير جناية منه أو
خيانة، والمغرم مصلر ميمي تعني الغرم نفسه.
فطالـما لم يكن هناك غرم فطري ولا فكري ولا عقلي يثقلهـم عن تصديقك، فهل منالك غرم مادي لأنك تسألهم أجر الرسالة الثا فهو يثقلهم

 معنوياً كالضلال، ولا مادياً كالأجر، فما لكم لا تؤمنون!.

 أموالآ طائله؟ فالجواب: أنه ليس في الواقع أجرآ يرجع لصالح المأجور وإن



$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآية: M. } \tag{0}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة سبأ، الآية: EV. } \tag{1}
\end{align*}
$$

ov : سورة النهل، الآية (1)
(Y) سورة الانعام، الآية: ....
(r) (r)
(£) (£)

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون
 فهؤ لاء القربى الذين جعلت مودتهم كأنها أجر الرسالة إنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فمودتهم مودة للرسول ومودة لله، وهم استمرارية للرسالة الإسلامية لأنهم السبل إلى الله كخلفاء للرسول

 إلى الله، فالرسول
-لصالح المسلمين
إن هذا الأجر - بخلاف الأجور المادية المئقلة المـغرمة - إنه يخفف الوطأة عمن يتخذ إلى ربه سبيلا، ويسهل له الوصول إلى درب الحـلـا الحقيقة
 ومن ثم فهل لهم مرجع يرجعون إليه - إلى اله - من غير الرسول؟:

وليس الغيب كله إلا عند اله، ولا يظهر على غيبه أحداً : إلا من

 أن عنده غيب الله كما عند الله، أو أنه مـمن ارتضـاه اله فيظهره الله على غيبه، فليأت بسلطان مبين؟.

أو ليس هذا ولا ذاك، فلا حق ولا حقيقة لديهم هنا ولا هناك، وإنما :
: (1)



 جزاء وفاقاً، فمكره خير والثى خير، بخلاف مكرهم.

فهم عندما يعملون هذه الأعمال الماكرة الكافرة، وبعدما نبت لهم أن

 يُشِيُنَه هِ وكما تسبحه الفطرة والكون كله يسبحه عن أي ند أو شريك. ولقد وصلت عمايتهم عن الحق، وغوايتهم لحدّ يعتبرون كسف العذاب سحاباً :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآية: بع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة إيراميم، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الأنياء، الآية: باع } \\
& \text { (7) سورة الأحقاف، الآية: عץ. }
\end{aligned}
$$

فإن يروا مؤلاء كسفاً: قطعة - من السماء ساقطاً عليهم يقولوا سحاب



فإذا انقطع عنهم كل الآمال، فاتركهم في غيهم يعمهون، وقد أديت ما
 وبعد ذلك مـا دامـت النار، فإنه كل يوم الصعقة: الهـدة الكبيرة، مهـما اختلفت دركاتها، فعند الموت وهو القيامة الصغرى تكون الصعقة الصغرى، وفي القيامتين الصعقة الوسطى والكبرى.
: فكما لم يغن عنهم كيدهم يوم الدنيا، فكذلك يوم الدين، نمّ لا نصير لهم ولا عاذر، فالكافرون لا مولى لهم ولا نصير .
 وهنا يعمم العذاب للظالمين أجمع، ولكنه دون ذلك العذاب الشديد، لأشداء الكافرين، وهذا العذابب يعم ما في الدنيا تنبيهاً وتطهيراً، وما في
 حسب دركات المظالم، نم يخرج منها قبل انخمادها الظالمون دون ذلك،

 وأخيرآ يؤمر الرسول بالصبر ويُكرم بضـمان أعظم تكريم، بما ليس له

سورة الطور، الآيات: Yq-79



بعد موتهم.


 الهّ، لا صنعك فحسبب، ولا بعين واحدة فحسبب، وإنما أنت ككل : منذ الولادة حتى المـمات كمـحمد، ومنذ ابتعاتُك حتى القيامة كرسول، أنت

 الإلهية للرسول الأقدس محمد الا الـخاصة الإلهية لمحمد القديسين، من الملائكة والناس ا'جمعين ! . . فيا له من تعبير عبير، ويا له من الـي

 تم وليزيد في نورانيته وانقطاعه إلى ربه، يأمره فما فرض عليه كنبي

خاصة:
 تسبيح باللحمد، أن ينزه الله في حمده لله، عمـا لا ينـاسب وسا وساحة
 (1) سورة طه، الآية: (Y) سورة المؤمنون، الآية: (YV.
 نهاراً في بحر المجتمع المتلاطم، وكلما هو قائم غير نائم(ץ)، كنلك واورِينَ



 الفجر بنافلتها، فقد شملتا فروض الليل والفروض بنوافلهما (r)


سورة المزمل، الآية: V. V.
اللدر المنتور Y: •1Y - أخرج هبد الرزاق في جامعه عن أبي عثمان الفقير أن جبيل ملم النبي أستغفرك وأتوب إليك .
وفيه أخرج جمامة آخرون منه إنما كان يقولها كفارة لما يكون في المجلس
 المروي من الصادقين رؤ



$$
Y \text { A. }
$$



مكية - وآياتها آنتان وستون
















شَيَّعَ


هذه السورة المكية كيانها الرئيسي كسائر المكيات موضوع العقيدة في أصفى أعماقها، وأممها موضوع الربوبية والوحي والرسا الرسالة، وإنها نجـم في
 وهي كمنظومة موسيقية تناسب في نغمتها نغمات الوحي بمعانيها .

أهل النجم هو الكوكب الطالع، ويستعمل اسماً، ومصـدراً بمعنى


 التي قد تهوي اللى الأرض، وكما في أحاديثنا : أن نجماً هوى في بيت





 علي بن أبي طالب
 ضل محمد في محبة ابن عمه وغوى، وما ينطق في شأنه إلا بالهوى، فأنزل اله تبارك






 فنجم القرآن إذا هوى من سماء الوحي يصبح نـاجمـأ لائحاً لأهل الأرض، فقبل الهوي هو كوكب غير طالع، غيب في علم الهـ.
وكالرسول محمد



وكالرسول ليلة المعراج إذا هوى حاوياً وحياً دون واسطة من اله( ${ }^{\text {(8) }}$
فالنجم الهاوي هنا تتحمل كل هذه المصاديق الناجمة عن كلمة النجم دون هوادة، اللهم إلا الشهب والنيازك النارية التي لا صلة لها بعلم ضـلال

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الواتقة، الآيات: (1) } \tag{r}
\end{align*}
$$


 جعغر : روي أن محمداً (浣

 الطريق والثى اله عله الرمب نقال لأهسابه ليلاً: أنيموني يينكم ليلاً نفعلوا فجاء أسد وانترسه من بين الناس .
 أيه من من طريق عروة عن مبار بن الأسود.
 من ضمن المعني من النجم هنا وكما في أحاديثنا، طالما نجم القرآلن ونبي القرآن يحتلان القمة في المعني منه، فيقسم بالقرآن الذي يحمله نبيه، أنه ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى فإن كمال الهداية ناجم في هذا النجـم الهاوي على قلب الرسول الهادي

## 

 الفرية: الضـلالة والغواية والهواية، في هامة اللخلافة، وكما أن نجـم ذات الرسول
 المبين، ومعه وبه نجم كيانه المتين، شا شاهد صـد وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إضـافة إلى صسبته لكم أميناً عاقلذا طوال
 سنين، بعقل رزين، وحكم رصين، لـحدّ سـميتموني محمد الأمين، ولم
 عن مثله العالمون، تقولون: إنه ضل وغوى، وهو ينطق عن الهوى؟!

إن الضلالة مقابل الهداية، فيها دركات، كما لهله درجات، وتلكّ الك في دركاتها كلها بعيدة عن الهدى، دون سبيل لها إليها، بجهل أو تجاهل .

 وألستهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنياء اله ورسله وحجّج الشا

 سورة يونس، الآية: 17.

والغواية مقابل الرشد؛ قد تجتمع مع الهداية، وهي غير الرشيدة منها، فالغاوي قد يكون مهدياً ولكنه غير رشيد، إذ قد يبجد سبيلاً إلى الحق، إلذاً فالغاوي أخف ضـلالاً من الضال.

 وقد تكون ميلاّ بعقل غير معقول بالوحي، فقد تخطىء وقد تصيب، وهو
 توحي بأن اتباعها بهدى من الله هدى خالصّة. فالهوى تعم هوى النفس وهوى العقل، المنفيتين عن النبي في وحيه - ف :
 وإنها أهم صيانة وأتمها للرسالة المححمدية، إنها بكاملها سماوية، لا


 وأفعاله، في حله وترحاله، في قلبه وقالبه، لا تجد، ولا قيد شعرة من هوى النفس
 العقول! فالعقل المتحلل عن الوحي قد يخطئ، وهو جل عل عن آن يخطئ، كيف وهو رسول ربه الأمين.


(Y) سورة القصص، الآية: •0.

هذا - وإن كان ينطق في سنته بعقل الوحي، وحياً في معانيها، وعقلاً






اختلفت درجاتهما .
 عن أية هوى، لا هوى النفس فقط، فإن هوى العقل أيضاً ليست وحياً
 أو وحياً مزدوجاً كما في السنَّة، فإن ألفاظها ليست إلا منه مهـما كانـا كانت مقرونة مصونة بالوحي، مسنودة إلى الوحي، فالرسول الأقدس فئ كرسول - وحي، ولا أقول إنه في مآربه البشرية غير الرسالية، أيضاً وحي، وإنما في شؤونه الرسالية.
وفيما إذا سئلنا : كيف تعم نطقه سنته بعد قرآنه، والحصر المستفاد من (إن. . "ل يحصر نطقه بوحي يوحى، والسنَّة ليست وحياً إلا في معناها؟ فالجواب: : إن آية الوحي تحصر نطقه في وحي يوحى، لا قرآنه





 كل شيء.
 المعنى؟ أقول: علها لكي لا يزعم أنه وحي ذاتي، وحي الضمير الصافي، وحي منه إليه، وإنما : وحي يوحى إليه من خارج الذات الضا فوحي الضمير لا يوحى الثى صاحب الضمير، إنما هو وحي يتكون فيه نتيجة صفاته . ومن نم فمن ميزات هذا الوحي، ولا سيما في قرآنه المبين، أن ليس

معلمه إلا اله :

علّمه الوحي أو علم الوحي إياه شديد القوى: ربه لا جبرئيل .

 لو صحّ أنه علّمه! وليس تعليمه هو موضع بحث بين مثبت ونكير ! لا ريب
 نم جبريل، مهما كان وسيطاً في الوحي المفصل أْ آ معلمه فيه، فلم يكن




 المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت|"(1) فشديد القوى هو الله وليس جبرئيل . ولثن كان جبرئل معلمه

 مذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترتت.
 مرجع مسبق لضمير الغائب هنا إلّا شديد القوى، فهل أصبح جبرئيل الوسيط في الوحي معبودآ للرسول المستحيل هنا أن يكون شديد القوى هو جبرئيل .

تم لا نرى تصريحاً في القرآن ولا تلويـحاً أن جبرئيل كان مـلـان مـلـم الرسول

 كان أفقه من جبريل وكما عنه
 من الرسول إلى الوسيط، ومو أفضل من موسى الذي أنزلت عليه التوراة

 النزول التدريجي: الوحي المفصل، لا لداجة الرسول إلى الوسيط، كيف ولم بحتج إليه في الوحي المُمجمل إذ عُرج به إلى العرش! وإنما لتثبيت الذين


ترى أن الوسيط في رسالة إلى رسول - وإن كان يعلم شيئاً منها أو يعلمها
 يكون الوسيط أدنى من الرسول كجبريل بالنسبة لمحمد كالرسول بالنسبة للمرسل إليهم أجمع، وقد يكونان على سواء، وكما قد لا يعرف الوسيط شيئاً عما أرسل به، فليكن شديد القوى هو اله لا جبرئيل .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: 1•Y. } \tag{1}
\end{align*}
$$

 أيضاً شديد القوى؟ وهذه تسوية بين الله وخلقه في القوى، ولريل والكل بجنبه خيعفاء

 ولو كان، فكيف هو مرة شديد القوى كما الله، وأخرى ذو قوة كعبد الهـ، وينهما من البون ما ترى!.
 فكيف لخلقه أن يوصف بما وصف به الهّ، وهذا من الإلحاد في أسماء الها

^ - تم الذي دنا إليه الرسول فتدلى، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، ليس هو جبرئيل حتى يكون هو أيضاً شديد القوى، إذ لم يكن لجبرئيل في




المجاورة.
9 - نم جبرئيل كان الرسول دحية الكلبي أم سواه، دون أن يراه بفؤاده فقط وهو بالأفق الأعلى وهَا كَّبَ

> سورة التككير، الآيتان: •Y، Y Y.




 إلا في أثاويل جماعة من المفسرين دون أي برمان. سورة الأهران، الآية: •11.
 النبوة بالرؤية حتى يكذبوه فيها، وإنما في ادعاء رؤية الله ببصيرة القلب ونور
 جبريل ببصره أم بصيرته، وهو

-1 - نم القسمة الضيزى: الظالمة، ليست في نكران رؤية جبرئيل، في حين أنهم يرون اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، وإنما هي بين ربي وأربابهم، أنهم يرونهم كما يمكن، وهو لا لا يرى ربه كما يتمكن، ولم يكا ويكن جبرئيل في وقت من الأوقات موضوع الرسالة، ومدار النفي والإنبات، ولا
 الوحي، وأنه رآه! وتلك عشرة كاملة تحيل أن يكون شـديد القوى هو جرئيل
إذاً فلا موقع لجبرئيل في هذه الآيات المعراجية، ولا قيد شعرة، ولا
 وسيط، ولا تلمح هذه الآيات إلى جبرئيل أبداً، إذاً فشديد القوى هو الهُ نم لا يُعنى من القوى ما تعنيه الفلسفة في صـلاحاتها ، أنها قبال الفعليات، وإنما مي القدرات، ولام الاستغغراق الدأخلة على الـجمع (القوى" تجعلها تستغرق كافة القدرات الإلهية، غير المحدلودة، إنها شديدة متينة وليست ضعيفة وهينة، ومن شدتها لا مـحلوديتها، ومنها والزا أزليتها وأبديتها، ومنها وحدتها في حين كثرتها، وكثرتها على وحدتها ولها ، فاله تعالى علّم هذا الرسول

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: } 11 \text { الأل }  \tag{1}\\
& \text { سورة النجم، الآية: الآئ }
\end{align*}
$$

أوحى، علّمه ما لم يعلّمه أحداً من العالمين، من الملائكة والجنة والناس
 بالإمكان تعليمه لأفضل الخلق أجمعين
ففي وحي القرآن من الشدة والقوة الربانية ما ليس في غيره من وحي، فالقرآن النازل من شديد القوى، إنه شديد في كافة القوى، مشدود بالقد الربانية كلها، متحلل عن كلّ ومـم ووهن، عزيز بعزة الله، ومجيد بمجد الهي الها

فنجم القرآن الهاوي على تلب الرسول هديه من سـماء الوحي، إنه فقط، وبطلانعه دليل من أنه كتاب الشا حامله النجم المحمدي رسول الل ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علّمه شديد القوى:

## 

 (اذو قوة" ولكن المرة مضيّن فيها الموور فهل أنه من أوصـاف شديد القوى المعلّم، أو صاحبكم المتعلم؟
إن شديد القوى، ولو كان جبريلاً، لا يصح توصيفه مرة ثـانية ودون فصل بمئل وصفه، أو نازلاً عن وصفه: اشديد القوى: ذو قوةل" ولكنه هو
 ولا أنه يمر ولا أنه يستوي، لا في ذاته ولا مكانته . فليكن (اذو مرة" هو (اصاحبكم") رغم الفصل بين الصفة والموصـوف، حيث الفصل هنا هو بقول فصل يذود عنه وصـمات، نم
سورة البروج، الآية: الآية: اع .

نسمات وحيه من معلمه شديد القوى، نم يبدأ بأوصـاف له وحالات تخلق له



(r) (1) (1)

إنه لا بد من تدان معرفي بين المعلم والمتعلم حتى يتحقق التعليم كما
 تجعله قريباً إلى شديد القوى علميّآ ومعرفياً، ولكي يتلقى ما يُلقى إليه تماماً دون نقصان .
(اصاحبكمم. . . ذو مرة: ذو قوة في عقله ورأيه، ذو قوة في مروره إلى


بجناحين : قوة الطيران، وقوة العقل والرأي، وبهاتين القوتين المتينتين :
 إذاً فاستواء صاحب المعراج يشمل الجانبين : الاستيلاء الروحي العلمي بما علّمه شديد القوى، والاستيلاء في البنية الجسدانية لأنه ذو مِرة: فتلة واستقامة في عقله وجسمه، فمروره اللجسداني والروحاني في عمق الـي الفضا فياء إلى سدرة المنتهى وما فوقها من نتائج هذه الثنائية السامية الربانية الموحاة إليه، المفاضة عليه، أنه في رحلته الفضائية، هذه، المنقطعة النظير، كان بين تجاذب: جذبة إلهية، وانجذاب له ذاتي بما علمه الله، وبما فتل جسمه
(1) سورة التكوير، الآيات: 19-Yع.
(Y) القمي في تفسيره عن أييه عن النضر بن سويد عن يحيى الـلحلبي عن ابن سنان قال : قال أبو عبد
 بالمكان الذي تال له جبرائلي لـي موطئاً لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل . . . .

كما فتل عقله، لـحّّ لم يصطدم بتلك السرعة الخارقة التي تخطت سرعة الضوء - علّه - بملايين الأضعاف! وكما سيمر عليك بحثه بعد قليل.






 من أعلى الآفاق مختلف السياق، فلم يشاركه في الأعلى الألى الأول أحداً من العالمين، فانّى لهم بالثاني، نم الثالث وهو الأفق المبين! . والأفق هو مد البصر في الدائرة المحيطة بالمبصر، بصر العين أو بصيرة اليقين، فالأفق الأعلى هو أعلى الامتدادات للبصائر والأبصار في أعلى العا الأماكن أو المكانات، فقد خطا في معراجه الأفق الأعلى قياساً لسائر الممكنات، نم إلى أفق الئم دناله وأخيراً إلى أفق أعلى منهما : (افتدلى") حيث لم يشـاركه في تخطيه أحد من الروحانيين، وحتى جبرئيل الأمين.

دنوّا" واقتراباً من العلي الأعلى -(ז)، - دنوّ معرفي إلى اله، وتدل
سورة التككير، الآية: Yr.

 وجوازه سدرة المتتهى هو الانفق الثالثل من نقرات دعاء الندبة.

معرفي بالل (ادنا بالعلم|"(1) وتدلى بالتجاهل عن نفسه (اولولا أن روحه ونفسه

 منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق نور معرفته، ومشامدة أسرار غيبه وقدرته،



 الأخير الممكن رفعه، وهو حجاب ذاته الله سبحانه وتعالى، المستحيل رفعه لمن سوى الهُ.

فهنالك دنوّ، نم تدلٌ، نم وحي، وأهم من كل ذلك رؤية الهُ: أقرب
 الروحي لأعلى الدرجات المعرفية باله، حيث لا خبر عنه لا لملك مقربك،
 الفضائية لمنتهاها حيث رأى من آيات ربه الكبرى :

"ادنا بالعلم"

 محمد! فقد وطئت موطئاً لم يطأه ملك مقرب ولا ولا نبي مرسل ولو لا لا أن روحه .


أمالي الطوسي بإسناده إلى ابن عباس قال رسول اله اله

ملل الشرائع عن الإمام موسى بن جعفر في حديث طويل : فلما أسري بالنبي وكان من ربه
كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حن حجبه.
 وخرق حجاب الصحببة بما سوى الها إذ عرج عنها بقالبه كما كان عار النارجاً بقلبه، فلم يبق هنالك أي حجاب اللـهم إلا حجاب إلاب نور الأنوار : نفسه


اله، والأنس بما سوى الشه، ومثالكه في دنوه هذا:

 بينهما، فهما منحدان في كل مقصد ومرمى وكما أن القوسين المتلاصقين يشكـلان قاباً وملتقى واحدآ، كندلك الرسول


 حجابان في قاب واحد، فهما إذاً حجاب واب واحد، ولم يبق هناك أي حـي


إذ تدلى :

أن دنا هكذا إلى اله، تدلى أيضاً باله فكان مثاله من القوسين :


فأصبح:

(1) إن الآية من اللف والنشر المرتب، فكان قاب توسين إذ دنا، أو أدنى إذ تدلى، ذـ (أوه مذه للترتيب، لا الإبهام أو التشكبك.

وكما يروى عنه
أدنى11)
فالتدلي هو التعلق، فقد يكون مشوباً وقد يكون محضـاً خالصـاّ، وصاحب الممعراج بعد أن دنا إلى الله خالصـاً، كذلك تدلى بـلى باله خالصـاً، متناسياً ما سوى الله وحتى نفسه، متحللاً متخلياً عن الكائنات إلى رب الكائنات، وهذا هو الفناء في الله، أن يصبح العبد كأنه لا شيء، أو أنه لا شيء ويرى ربـه أنه الشـيء وليس سواه شيء، هــنـا! لا الذـي يـدعيه من يتسمون أرباب الكشف والشهود، أن الفناء في الله هو أن يصبح العبد إلهاً من شدة قربه أو خلطه بربه، كما يصبح الفحم ناراً إذ تشمل كيانه كله، وهذا إلحاد في الله، ترفيعاً للعبد إلى درجة الألوهية، وتنزيلاً للرب إلى منزلة العبودية!

وإنما الحق شعور العبد في سيره إلى الله أنه لا شيء، نمّ التم التدلي بالش وهو مقام أو أدنى، فكما الله أدنى إلينا منا علمياً وقيومياً، فلنكن نحن الِّن أقرب إليه منا إلى أنفسنا، وهذه المرحلة من المعرفة لا تتيسر إلا لصاحب المعراج


لقد كان الرسول



 قوسين أو أدنى، دون أن يبقى أي حجاب وحتى حجب النور : من صـحبته المرسل إليهم، ومن ممارسته حاجيات الأرض، ومن نفسه المقدسة، حيث

خرقها كلها متناسياً لها، فاتصل بمعدن العظمة فرأى ما رأى، ومن آيات رئ ريه




 يتسع الجبل فوق ما يتحمل .
وفي هذه المرحلة النهائية من الزلفى إلى الش، أوحى إليه الشه ما أوحى :

وحي خاص في وقت خاص وكما يروى عنه لا بطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل|"(r) ضأوحى إلى عبده ما ما أوحى بلا

سر مستسر عمن سوى اله وسواه، لم يوحَ إلى أحد من المرسلين، ولا
(1) علل الشرائع عن زين العابين علي بن الحسين إي


 السماوات نم تدلى فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو آدنى.

 من فيب مبرفة الش، الممكن كثفـ - تألمل . (Y) (Y)



الكروبيين، اللهم إلا إلى صاحب المعراج، إلى قلب محمد الـى




 في رموزه بغموضه، ، أسرار تختص بصاحب المعراج، نم ومن نحا منحاه.


(1)

ترى ماذا الذي أوحى إلى عبده؟ هل هو القرآن المفصل؟ ولـ ولم ينزل كله ليلة المعراج وإنما طوال البعئة! أو القرآن المجمل؟ المّ وقد نزل ليلة القد القدر وقبل المعراج! أو علّه القرآن المحكم مع رموز غيبية، وبرقيات رمزية، وعلّ منها



سورة الزخرف، الآية: A1.

أمالي الشيخ الطوسي قال: :الد رسول الشا


 وفي أحول الكاني العدة بإسناد متصل عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا مبا مبد اله
 قوله - فنظر ني سم الإبرة إلى ما شاء الها من نور العظمة فقال تعالى : يا محمد! قال: ليك $=$ ربي - قال:

وإن منها آيات مفصلات من قرآنه المبين(1) أم وماذا بعد؟ لا يعلمه إلا من



 السـماوات والأرض له، حين تصفّى عن كل كدر عـارضي وإن كان مـان من حجب النور، فأصبح يرى بعين الله، ويسمع بإذن الله، منكشفاً له كل حلـ خلق

الله اللهم !إلا ما اختص بعلمه الله.
ولقد كان في معراجه العظمة، وكما آأراد أن يشرف ملائكته وسكان سماواواته بمشاهدته، ويريه من

عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه|"(r)
=


ملي من الأرض، ولكن جاءت الئ من السماء مشا منا






 بصائر اللدرجات عن الصادق


 الصحيفة فأمسكها بيمين ونتح صصحيفة أصحاب الثمهال فإذا فيها أسماء أمل النار وأسماء
 التوحيد للصدوق عن موسى بن جعفر في علل المعراج .

ولأن هذا الدنوّ وهذا التدلي نم ذلك الوحي، هـذا المثلث النوراني المـعرفي كان من عمل الفؤواد، من رؤية البصيرة لا البصسر، وقد كان محمد فهمه العالمون فكيف بالجاهلين، لنلك كذبوه فصدقه الله تعالى في رؤية الدنوّ والتدلي والوحي :




فلولا أن الدنوّ فالتدلي والوحي هنالك، لولا أنها رؤية الفؤاد والبصيرة،

 الله، وبرؤية البصيرة لله . !

فإن ذلك التدلي ووحيه لزامهما الرؤية المعرفية القمة، مهما كانت هناك رؤية أخرى حين النزلة عن الأولى، عنده سدرة المنتهى، أو كان في هذه الأخرى وحي آخر علّ أدنى من الأول، أم ماذا؟؟ . .

ولمـاذا الفؤاد هنا في موقف أعلى مدارج المـعرفة، لا القلبب، أو الصدر، أو الروح، فما هو الفؤاد؟.

 والإيمان، وبلبابه، لذلك يذكر هنا الفؤاد، أنه ما كذبِ ما رآه، فمهـما أخطا البصر في مبصره، أو بصيرة الإحساس والفهم والعقل والصدلر والقلب في
 الشغف في الوصال، إنه لا يكذب، فهله الرؤية لا تقبل المماراة والمحاجة:



ومما نستوحي من (رأى") مرتين و(يرى") أنه حصلت له الرؤية المعراجية
 بالاستمرار دون (أىى" والفرق بين الرؤيتين: المعرفيتين، أن المعراجية منهما مزوّدة بزاد التدلي، وليست الدائمة هكذا، فإن الحياة الرسالية وفي الأرض وبين الناس، تتنافى والتدلي، اللني هو تحلّل عن كل شيء، وتغافل حتى عن نفسه فضـلاٌ عمن سواه، إلا الهل واله فقط.

إن مـاحب الممعراج رأى ربه هناك بنور اليقين، وعلى حلّ الممروي عنه


 نور المعرفة النهائية، الممكنة لمن سوى الله.





 مل رايت ربك؟ قال: . . القمي بإسناد متصل عن علي بن موسى الرضا

الأولى ، وبعدما وصل إلى عمق من المعراج :
 النزلة والعروج، حينما كانت المعرفة بالغة الذروة، والتدلي إلى النهاية، . . ولماذا عند النزلة؟ إذ هي النهاية في سير المعراج فهي أعلى المعراج، ولأن

 يرى خالق كل شيء، وقد أصبح بتمامه عيناً وبصيرة، فرآه في هذه النزلة

وبين منتهى المعراج ومبتدأ اللنزول، رآه كما يمكن آلن آن يراهـ


. يَغْتُ (17)
 عند سدرة المنتهى وما فوقها، فما هي السدرة؟ وما هو منتهاهما؟ وما هي غشاءها؟.
 وإلّا فلماذا لم يقل "اعند الجنة المأوى"؟؟ . . فهذه العندية توحي تماماً بما

استوحيناه.
فقد وصل الرسول

 اله من الصادق غ

فقف عندهـا، فتقدم رسول الله
رسول اله

 إذاً منزل هذه الرؤية، فلم يكن فوقها مقام أعلى حتى ينزل منها إلى السدرة،





إلى السماء فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها وقال: يا محمد! با . . . وفي بصائر اللرجات عن الصادق

جازني مخلوق قبل
 تخلف عنه جبريل ئ

 السماء ومو يقول: جلال ريو ثلات مرات مرات أترل: على السبجة مي تنزهد تعالي عن المكان . فاللامكاذ حال بينه ويين ريه، أي لم يبق نصل وحجاب إلا حجاب الذي الذات اللامكان (Y) المناقب عن ابن مباس في حديث المعراج: فلما بلغ إلى سلرة المنتهى وانتهى اللى

الحجبب.
 اله مناكه أقول فالعرش في حديث آخر لغير صرش المعرة ومنتهاما لغير الشا الخصال للصدوق عن ملي رايت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست بالنظر إليه - إلى قوله - فلما النتيت إلى إلى الـي

 طالب

فقد (اعلى فاستعلى فجاز سدرة المنتهى وكان من ربه قاب قوسين أو آدنى||(1) . هذا، ولكنما الأعلى هذا قد لا يتطلب وحياً وروية أعلى، فإنها معرفية
 إنما كان عند النزلة، إذ إنه
 النزلة رأى الرؤية، وتلقى الوحي أم أوحي إليه فيهما، وكما أوحي في سائر أو ألو

السماوات
تم ما هي سدرة المنتهى؟ هـل هي فقط المكان الأعلى فوق السماء
 سوى رسول اله في مكان أعلى فإن عندها جنة المأوى، فلن تصل أهل الجنة إليها مكاناً ولا مكانة.

ولأن الرئية المعرفية لاحت عندها، وليس لهذه الرؤية مكان، فلتكن مكانة فيها تتكشف الحجب، فيتحقق مقام (ادنا فتدلى") لكي يوحي الثى عبده ما أوحى!. نجدل هنا تجاوبآ تاماً بين ما يتطلب موقف السلرة، وما تعنيه لغة

السدرة.
فالسدرة واحدة السدر، أو هيئة خاصة منه، من سَدِر البصر : لم يكد يبصر، والبعير تحير من شدة الحر، والسادر المتتحير، والسدر : اسلرار البصر وتحيره، وكل هذه تجمعها صيغة واحدة: الستر والظل، سميت بها
 من ملا . (Y) كما يدل مليه الحليث رتم (1) الو منها إلى حجب النور وخاطبه وناجاه هناله،.

شجرة السدر لكثّرة غنائها في الاستظلال بسعة أوراقها، فهي من شدجر

وبما أن ورقها تظل ظلاّ واسعاً، وتنظف عن الدرن، عبر عن مقام التدلي بسلرة المنتهى：منتهى السلرة：منتهى السترة والحجاباب عما سوى الله، وغاية النزاهة عن أدرانها، وإنما سميت المنيا المنتهى لذلك، ولأنها منتهى
 فلما تستر وتحجب في ذلك المقام عمن سوى الله، رأى الله ببصيرة صافية دون حجاب، اللهم إلا حجاب الذات، وبـا وبما أن السدرة－كذلك－همي

 الحجب بينه وبين الله：احتجب حتى عن نفسه فتدلى، بعدما احتجب عن
 حد المروي عن صـاحب السدرة：ا（انتهيت إلى سدرة المنتهى وإذا الورقة
 تظل وتحجب كافة الأمم من كائنات العالم، وقد استظل صا واحب الما وري ظلها واحتجب عن الكائنات كلها، وأحرى منها ما في رواية أخرى ：إإن
 الآخرة والدنيا، دون أن تبقي ظلاً إلا ظل الذات المقدسة：！
 بها، فتجاوب الآيتين الصريحتين أن سعة الجنة سعة السماوات والأرض ：

> سورة الواقعة، الآيتان: YA، YV، .
 قرب الإسناد للحميري بإسناده إلى أبي عبد اله
：統教机

 السـماوات والأرض فأين الـنـار؟ وبـما أن الـجـنة الآن موجودة فلتـكـن السماوات والأرض الآن كلاهما الجنة؟ فإلن آية السدرة تجيب عنهما : ألن الجنة المأوى هي عند سدرة المنتهه، فوق السماء السابعة وتحت العرش، فلتكن النـار تـحتها، نـم لا جنة الآن في هـذه السـمـاوات والأرض! إلا البرزخية لأهل البرزخ، وليست هي جنة المأوى .
 بحجاب الذات المقدسة الإلهية، وغاشية كل ما سوى الذات المقدسة وعلى الككل، فكمـا السدرة خرقت كل الحـجب بينه وبين الشه، كذلك لم تبق مكشوفة دون حجاب، وإنما غشيها ما يغشى : الذات المقدسة الإلهية التي تغشى دوماً إلا دون ذاتها .
فهناك في مقام التدلي لم يبق أيّ حجاب إلّا خرقتها السدرة، اللهم إلّا
 ما ينشد الشاعر الفارسي عن هذه الحالة المعراجية:
خيمة برون زد زحدود وجهات بردهء أو شـد تُتُق نـور ذات تيرگى هستى أز أو دور گَّت كيست كز آن هرده شود برده ساز ز زمزمه إى گويد از آن برده باز
ويقول آخر :

در آن ديدن كه حيرت حاصلش بود دلش در جشم وجشمش در دلش بود

> سورة آل عمران، الآية: YاYا
> سورة الحليد، الآية: الآلا


فلقد أصبح كله بصراً روحياً دون زيغ ولا غواية فيما رأى: في هذا المقام حصل له من الزلفى ما لم يحصل لأحد من اللخلق، ولا لجبرئيل وإسرافيل، إذ ا(إن بينهما وبين الشا أربعة حجب الم

وحجاب من ظلمة وحجاب من الغمامة وحجاب من الماء|"(1) ${ }^{(1)}$

إلى هنا كانت الرؤية المـعراجية نصيب البصيرة والفؤاد، و中هًا كَبَ


فالبصر ما زاغ: لم يمل عن جهة المبصر اللى غيره ميلاً يدخل عليه به
 فيكون مخطئاً لإدراكه، ومتجاوزاً لمحاذاته، فلم يقصر البصر عن المـر المرئي فيقع دونه، ولم يزد عليه فيقع وراءه، ولم يتجاوز الحد المححدود في عمله: أن يبصر الرب أو يحاول في إبصاره، أو أن يتعدى بعض الآيات الكبرى
 كما وأن ورَرِّهِ يلمح بأنها الآيات الكبرى الربانية، فالصيغة الـجامعة هنا (أفرأى محمد - سبحانه وتعالى وإذا كانت الآيات الآفاقية الكبرى مشمولة لما رآه مـاحب المعراج،
(1) تفسير القمي بسند من الصادق پ. ذات الاللومية، وحجاب الظلمة ظلمة المحدودية والإمكاذ فيهما كما في الكائنات كلها ، إلا من دنا فتدلى، وحجاب الماء والغمامة، علهما حاجيات الحياة، التي تناساما حا حاحب المعراج كما تناسى نفسه.
 .....

الفرقاذ في تفسير القرآن/ اللجزء السابع والعشرون
فأحرى بالآيات الأنفسية: الكروبيين الكرام، وأنبياء اله العظام وأولياءه : أن
يكونوا ممن رآمم في المعراج، وكما وردت بذلك كله أحاديينا(1) (لا

: (
فما أظلمها قسمة بينهم وبين الها، أن أربابهـم المزيفة الثلائة تُرى، ولكن الله تعالى لا يرى، مهما اختلفت الرؤيتان بصرأ ويصيرة، أو أن لهم ألهم

(1) المصدر بإسناده إلى حفص بن فياث أو خيره تال : سألت أبا عبد اله

 صورته الحقيةة الملكوتية.
 ومرة أخرى، وذلك أن نحلق جبرائيل مظيم نهو من الروحانيـن النين لا يلرك خحلقهم إلا رب العالكمين وني أحاديث عدة انه㱟
 . فيمن رواه القمي في تفسيره بسنده عن أبي عبد اله


 معي، إلى توله: وأما السادس لما أسري بي إلى السماء جمع اله لي النيبين نصليت بهم

 من آيات ربه الكبرى نعلي پix


سورة النجم، الآيات: 1--r
 فإن ضاز بمعنى جار وظلم .

فإذ قد ترون أنتم آلهتكمم، فلماذا تمارون الرسول إذ يقول: رأيت ربي بقلبي، ولو أن الرؤية الممارى فيها كانت رؤية جبرئيل، انتفت الصـلة الصالة بينها
 الملائكة وأضرابهم! .

وهذه الأرباب: الأصنام الثلاثة، كانت كأن لها الزعامة بين معبوداتهم، وعلها - كما يقال - كانت تمانيل عن ملائكة ثلاث، اعتبروهم بنات الها اله
 لها باللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، إلا إذا كانت تمائيل لها يعبدونها،


تم الأخرى في مناة الثالثة الأخرى، علها صـفة ذم كما في أمثالهاه،
 طبقات كما كانوا هم طبقات طبقية عارمة في العابدين والمعبودين. وإِّ
 إنّ هذه الأسماء، ليس تحتها من معاني الألوهية شيء، لا أهـالة : أن تكون آلهة مستقلين، ولا وكالة أن ينزل الله بها من سلطان، فتكون آلهة موكّلين، وهم لا يتبعون في هذه التسميات إلا الظن: كل وهـ وهم أسطوري لا
 وإنما تقودهم ظنونهم وما تهوى الأنفس .

أسئلة مطروحة حول:

## الغزوة المعراجيه المحمدية ومركبتها العجيبة

الرحلة الفضائيـله في نطاق العلم: في عمق الزمان والمكان:
ترى هل كانت الرحلة بالروح القدسية المحمدية دون جسم؟ كما تقوّلها بعض! أو جسمياً دون روح؟ كما تخرصها آخرون! أو بكلا الجسم والروح


 فيا ترى أن الرسول هو روحه فقط أو جسمه؟ فلماذا لم يقل : بروح عبده! أو جسـمه؟ وإنـما

 ميت لا يبصر! أم كيف رأى ربه بنور اليقين عند السدرة التي عندها الجنة،
 هناك من آيات ربه الكبرى ببصره وهو في جسمه كما رآله آله هو ببصيرته وهي قلبه، فإنما المعراج بكِلا الروح والجسم.

فما يروى عن عائشة: (اما فقدت جسد رسول الهُ


 الأرض، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نم عرج به من
(1) اللدر المتور: أخرجه ابن إسحاق وابن جرير هن عائشة قالت: ..

الأقصى إلى أقصى السماوات وإلى سدرة المنتهى وما فوقها! لو لم تقصد
من الأقصى نفسها(1)
وعلى ما يروى لم يشغل المعراج ذهاباً وإياباً ووقفة هنالك إلا زهاء ثلث
 لاجتياز قطر السمماوات وأين أربع ساعات، فها فله إن العلم يتحمل تصـوروه فضهلاً عن تصديقه؟!.
أقول: المعراج، حسب المستفاد من آيات الإسراء والنجم في وجه(٪)،
له رحلتان: الرحلة الأرضية، والرحلة الفضائية في العمق، فالأولى : هي الألى سري النبي

 يذهب ويطيرل" فذهابه سرية، وطيرانه عروجه. نم لا ريب أن الرحلة الفضائية المعراجية بمقدماتها وخلفياتها، أنها من المعجزات، ورغم عجز العلم عن تحقيق عملية الإعجاز وعن تفهمها أيضاً، فمن الثابت أن المعجزة لا تنافي العلم، فقد يفسرها العلم، وقه وقد يعجز عن تفسيرها، إلا أنه لا يحيلها، فإن الآية المعجزة ليست لتخرق وتبطل القوانين
 أسبابها الخفية، ومدى تأثيراتها، وزمن الحصول وما على مفعولا ملاتها، لحدّ يعجز





 أن يكون المسجد الأتصى هو الذي في القدس .

عنها من سوى الله، إلا من يـجريها الله على يديه أو لسانه أم ماذا . . كآية تدل على آنه رسول من الهـ.

فالآية المعجزة ليست بلا أسباب، أو بما تقصر عن التسبب، وإنما بأسباب خفية عن العلم، أو ظاهرة له بعيدة عن القدرة غير الإلهية، أو أنها
 عواملها، مهها تمكننا من تحليل كيفية وقوعها، أو إمكانيتها علمياً، وقد لا نتمكن من الحصول على الإمكانية العلمية، ولكنه ليس ليدل على عدم الإمكانية الواقعية أو العقلية.

لقد كانت الهيئة البطليموسية تحيل المعراج الجسماني لاستلزامه الخرق والالتئام، إذ كانت تعتبر الأرض مركزآ للكون، والفضاء الخاء الخارجي أفلاكاً
 التي تنزلق داخلها كما تنزلق الكرة على صفحة الزجاج، وألما وأما الفلك الثامن فكان مسرحاً للنجوم الثوابت، بينما كان الفلك التاسع خاليآ عن النجوم. فبحساب هذه الهيئة، تكون الأفلاك التسعة على السكلية البصلية

كالزجاج: لا تقبل الخرق والالتئام.
ولقد نُسفت هذه الهيئة بأسطوراتها منذ زمن بعيد، بالناسفات القرآنية
 سرعة أكثر من مائة ك. م في الساعة، وغزو الفضاء يتطلب - لأقل حدوده - 11 ك. 1 م في الثانية، حتى نسفها اختراع الأغلفة المختلفة التي يحافظ على طائرات وصواريخ تسير بسرعة Y Y ك م في الثانية.
تم بقيت هناك في السرعة المعراجية مشاكل تحول دون تصديقها علمياً، كمشكلة السرعة والحرارة، فالسرعة - ولا سيما الخارقة المعراجية - تخلق حرارة تناسبها، لحدّ تصبح المركبة كأنها الحرارة نفسها، وفي القمة التيا التي لا يبقى أي عنصر كنفسه، وكذلك تصططدم بالشهب والنيازك النارية، وينيازك

الهواء نفسها، فالمركبة المعراجية إضـافة إلى تبدلها بحرارة فوق التصور، تُقصف ببليارات من قاذفات النيازك الشهابية، والهوائية، مما تقلل عنـ حركتها وتعرقل دون سرعتها وتفجرها في طريقها، فهله من ناحية. ومن جهة أخرى، فإن النظرية النسبية لآينشتاني تفيد : أن أقصى سرعة
 وغيره على ذلك ببراهين علمية: أن أي جسم لا يستطيع أن يبلغ في سرعته (r)

فلنفرض أن جسم النبي في السرعة المعراجية أصبح ضوء، إلا أن أربع
 كك. م التي لا توصله إلى آخر الكواكب من الـو المنظومة الأدنى (الشمسية) للمـجرة الأدنى، وهو (بلوتون) حيث تفصل عن الأرض ه ه وه ساعات
 فقط - ملايين من السنين الضوئية!، وبعض نجون الئرمها تبعد عنا أكثر من مائتي الْف مليون سنة ضوئية! فقطر السماء الأولى - سماء الأنجـم - بليارات بليارات من السنين الضوئية، فكيف بالسماوات الست الأخرى!.

يقول آينشتاني : إإن كتلة تصور مجموعة من الأجسام يمكن أذ يعتبر دليلاً على مقدار طاتها،


 يعبر عنها بالتعيرير ك ح
 كبرت العجلة) (المصلر ص أع) والتيجة أن: أي جسم مادي لا يمكن أن يساوي في سرعته سرعة الضوء.
يقول لينكلن بارنتا : إإن أي جسم يدو أنه يفقد طوله كلما اقتربت سرعته من سرهة الضوء
 الضوء فإنه لن يبقى له جسم طولي بتاتأ.

إلا أن النظرية الضوئية ما لبئت كثيرأ إلا وقد نسفت، أولاً: بما يأتي من إمكانية تحقق هذه السرعة وأكثر دون تبدل بالضووء، على ضوءء تقدم الطاقات في المركبات الفضائية، كما يقول بعض العلماء، وأن الفواحل بين النجوم ليس فيها الهواء أو يقل، فإنها خلاً لا تمانع وتعرقل السير هناك، فلا تخلق حرارة زائدة كذلك.

وثانياً: بأمواج الجاذبية، إذ يعتقد بعض العلماء أن باستطاعة أمواج الجاذبية أن تقطع المسافات من دون أن تستغرق أي وقت من الزمان. يقول الكيوركيوه" : بإمكان أمواج الجاذبية قطع المسافات التي تقاس بآلاف الملايين من السنين الضوئية في لحظة واحدة، فلو أن مجرة في آخر الككون تبدلت إلى أمواج، فإن الجاذبيات المون المتعادلة في الكـون مواقفها فوراً، وهكذا يكون رد الفعل للجاذبية بلا زمان، ولو ألن رد ألود الفعل
 المجرة - السابقة الذكر - إلى أمواج يؤدي إلى تفجر كافة المجرات المرات أيضاً، والتبدل إلى أمواج، وذلك بفعل المصادمات العنيفة التي تقع في الكون بين المجرات (1)

فهذه السرعة - إذاً - تنسف السرعة القصوى الضوئية، وإذا كانت
 وفي معجزة إلهية - لا تتحمل سرعة أقل منها، أن يتم معراجه مرجّعاً في أربع ساعات؟!.

ومع الغض عن ذلك أيضاً، لنفرض أن سير المعراج يتطلب أشهرآ، أن يتباطأ النبي في سيره أقل من الجاذبية بكثير، حتى يتطلب زمانآ طويلاّ، إلّا
(محمد نبي يجب معرفته من جديد) ويعتقد العلماء أن سرعة الابتعاد تتناسب طردئّا مع مقدار
بعدها منا، فكلما كانت المجرة أبعد كانت سرعة ابتعادما أكثر .

أن الثابت قرآنياً، ومن نم علميّآ لحدّ ما : أن الزمان خارج منظومتنا يختلف تماماً عن زماننا، فقد يكون شهر من الزمان نقضيه خارج المنظرومة، لا
 في مختلف المنظومات والمجرات، كما وأن لكلّ من كرات منظومتنا أيضاً

قوانين خاصة.
 الفضـائية، أنهما نسفتا بأيدي العلم، فضـلاّ عن مشاكل أخرى هي دونها فأكثر نسفًا!

## مشكلة الحرارة:

اختلاف درجات الحرارة في مختلف طبقات الجوّ ، إضافة إلى حرارة فوق التصور، تخلفّها السرعة المعراجية(1) بين الضوء والجاذية الجية، أنها تشكل خطرآ على حياة صاحب المعراج، لا فحسب، بل فليترا فليتحول طاقة بين النور والجاذبية حتى يتمكن من هذه السفرة الفضائية.

وأوّل ما يخمد هذه الحرارة الخارقة هو القدرة الإلهية التي تجعل النار
 كل المعدات لتلك السفرة العجيبة - علّه : البراق، على حدّ ما سماهها، وقد تدل أوصافها المروية على هذه الإعدادات، التي لا تتيسر لمن سوى الهـ،
 المركبة هو الاصطدام بالفضاء، فوجود الخلأ في مسيرها بإرادة اله، يزيل مشكلة اللحرارة، وكما يزيل مشكلة السرعة الخارقة التي تتطلبها الرحلة
(1) (إنر السرهة من أمم العوامل لايجاد الحرارة، لحذّ تجعل من الجسم أبسط اللدرات (يدروجين) لكي تتحمل الحرارة الزائدة .
 الإلهية، ومعلّة بجهازات مكافحة، الدِّ تنسف كافة العراقيل العشر، المتصورة، دون الرحلة المعراجية.

إن المسير الخلاٌ يساعد بآلاف الأضعاف على سرعة المركبة، والحفاظ على موقعها الحراري، وهذا الخلأ موجود فعلاً بين الكواكب، وكما يقول بعض العلماء: (بأن المركبات الجوية وصواريخها سوف تتمكن أن تسرع زهاء
(1). . . . سرعة النور وما فوقها، لحدّ نتمكن أن نجول عمق الفضاء الشاسعاه

فإذ يتمكن الإنسان الضعيف الضعيف أن يصنع مركبات هكذا، فماذا
تظن بخالق الإنسان القوي القوي!
ولا بأس هنا باستعراض بقية المشاكل العشر بصورة وجيزة كالتالي :

## مشكلة الجاذبية:

هذه المشكلة إنما هي بالنسبة لما يسرع أقل من تمانية ك. م فم الثا الثانية: سرعة دوران الأرض حول مدحورها، وإذ تتخطى الممركبات البشرية هذه المشكلة، بما تسرع أكثر من ^^؛ تسرع كأمواج الجاذبية أو دونها؟ إضـافة إلى تجاذب آلخر بين صـا المعراج وربه سبحانه وتعالى





 من المواد المحترقة المحركة، المناسبة للصاروخ، فنصل إلى حدود الكونا

كما وأن مشاكل : انعدام الوزن(1) وتخطي الغلاف الجوي(r) والتخلص

 عرفنا الممركبة المـعراجية وراكبها، وجاذبها، وحركتها، وفوق كل ذلك الك

القدرة اللانهائية الإلهية المركي الما
ومن نـم ننظر هل أن الـمركبة الـمعراجية هي الجذبة الإلهية، دون أية
وسائط؟

عن التلميح بأيّة مركبة تحمله، وإن لم تعارض ما يدل على مركبة أخرى.
حيث الوزن منا ليس إلا نتيجة الجاذية الأرضية، فالبعد الكثير عنها يفقد الوزن، ولكن



 الثهب والنيازك النارية وسوامما، كما أنه من موانع اللرحلات المات الفضائية، لأنه يؤدي إلى الاحتراق لو لم تكن سرعة المركبة متوازية مكافحة، ولكن مركبة المعراج، فيها كافية المان الما الدعدات والمكافحات!


 ضرورية لهنه وتلك كما قدمناه.
 وكذلك الأشعة السينية (x) النابعة من الثمس أيضاً، ماتان الأشعتان مهما كانت
 البشرية.
 المشاكل الست تنحل بعدما عرفنا مركبة المعراج وراكبها وجاذبها ومدى سما سيرما - والشا الهم . (V)

أو أنه جبرئيل أو ميكائيل وإسرافيل (1) لحدّ ما، إلى سدرة المنتهى، نم
 أحد حتى نفسه في مقام التدلي؟.

أو أنه أمواج الجاذبية بما قدر اله كما قد يشير إليها الحديئان: افأتى
 ذهب ومرقاة من فضة وهو المعراج حتى عرج جبرئيل والنبي

 عرج فيها الرسول جبرئيل وأمثاله من عارجي السماء دوماً، لا تفتح لغيرهم من العارجين.

 موقف جبرئل في السماء، نم عرج الرسول وحده بما عرج.

نور الثقلين ؟: جبرئيل

 وميكائلي وإسرافيل . . . وفي تغسير القمي منه





كالجاذبة الإلمية والمحمدية بما ميأه اله لها أم ماذا؟.


تم ترى ما هي مواصفات البراق، الذي تحمله عشرات الأحاديث؟ ولكي ننسف بها مشاكل المعراج نسفة أخرى :

 السماء|"(1) (اخلقت لأجله كما ويشير آنه من البرق، تدليلاً على كونه في لمعانه وسرعته كالرعد والبرق .



 كان مد بصر الإنسان بالعيون العادية وهو الأنجم التي ترى في السماء الدينيا
 (اله عينان في أسفلها|(1) (يمكن رؤية الأرض منهما واضسة جلية||(9) "
=
الىى السماء. . وروئيت الجنة.


. . .


في تجوز بها السماوات اللبع والأرضين السبع نتطع سبعين اللف مام وسبعين الف مدة كلمح البصر .

كما وأنها كانت مزودة بأليات موجية وضوئية مختلفة الألوان والكيان:

 تزم بها الحيوان! فإن (احجمها كان بين حجم البغل والحماره فلو أن براق كان حيواناً، فليكن سبعين ألف ضعف حيوان، ويحتاج إلى زمام واحد؟. تم هو (امحمل له ألف ألف لون من نور|"(艹) واعليه ألف ألف محفة من ${ }^{(\xi)}{ }_{14}$

 يجب أن تكون المركبة المعراجية، محفظة تحافظ على صاحبها واصطدامات هذه السرعة الخارقة الجوية، ومع مليون محفة من نور!

وقد تكون المحفات النورية في هذا المحمل هي المعدات الموجية أو الضوئية أم ماذا؟ التي تحافظ على غلافه الخارجي، وتسرع الما المركبة - علّها - ملايين أضعاف سرعة الضوء أم ماذا؟ ففي ساعة واحدة أرضية وا
 السـماوية آلاف أضعاف السـاعة الأرضية، فلتكن المسافة التيا اجتا التازتها المركبة لساعة واحدة أرضية آلاف أضعاف هذا العلد الهائل أم ماذا؟
البحار ج A1 ص
 العياشي عن عبد الصمهد بن شيبة قال : ذكر حند أبي عبد اله قصة المعراج - : ثم وضع في محمل له الف ألف لون من نور ثم صعد به حتى انتهى الثى أبواب السماء . . .




وطالما يكون سيرها بين سرعة الضوء وأمواج الجاذبية ليس علينا أن نقدر أي تقدير لهذا المسير، فالعلم عند الله العلي القدير . وممـا يساعد على سرعتها أنها اكانـت للها جناحاحان يـحفزانـانها من
 توازنها في السير، أم ماذا؟ (اوفيها حلق وسلاسل كلا (لا وعلّهما المعدات المناسبة لمختلف الارتفاعات والأجواء. ولقد كان فيها إذ دخلها النبي ودعيا له هـ
 كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو كان إلى السماوات للحدّ
 في جرية واحدة، طالما كانت الرحلة المعراجية مدّ بصرها .



 الأنوار! وهو يعرج بإرادة اللا أليس هذا باللحق؟ وهذا الإنسان الضـعيف الهزيل يعد لنفسه سرعة أقوى من سرعة الضوء!.
 الفضائية، لو أغمضت على العلم تحليلا، فالقدرة اللانهائية الإلهية تحلّلها،


 الئقين في إمرة أمير المؤمنين ص AV - Ar

ما دامتت خارجة عن الاستـحالة الذاتية، وكـما أن القرآن يذكر طرفاً من السرعات الخارقة للعادة وغيرها من الآيات المعجزات، التي قد يعجز العلم عن تحليلها، دون أن يحيلها، فقد يحللها وقد لا يحيلها إذا لا يحللها :

من ذلك عرش بلقيس، إذ أحضره اللذي عنده علم من الكتاب:

 رَبِّه(1) ويما أن ارتداد الطرف يتحقق بأقل من ثانية، فقبل ارتداده قد يكون

أقل منها بكثير
فإذا كان بإمكان الذلي عنده علم من الكتاب أن يسرع هكذا، فكيف للذي عنده علم الكتاب كله!.

تم وأهم من سير العرش، سير اليوم الربوبي في المعارج، كما شرحناه
 حسب الأرض هو المناسب للحركة الأولى للمادة الأم، ولعلّها أقل من ثانية
 الأخرى، قد تكون بمقدار الواحد الأرضي، أن تمضي أنت في سفرتك الْ


 المعراجية في كل آن من مذه الأثهر قدر خمسين ألف سنة، يصبح المعراج أبطأ من سرعة أمواج الجاذية، بملايين أضعاف ما تتطلبه هذه المسافة. فالاختلاف بين الزمن الأرضي وبين سواها من العوالم السماوية شيء ثابت، قدر اختلاف موازين الحركات والأوضاع والقوانين المتحكمة فيها .

وكما أن هناك بين الزمن الأرضي، أو الدنيوي عامة، اختلافاً عكسياً
 بعض يوم أو يوماً أو عشرة أيام، حسب الزمن البرزخي، كما نستوحيه من

آيات عدة(1)
وبعد كل ذلك، إذا كانت الـمركبات الفضضائية والصواراريخ، تهتدي بقيادات بشرية، من دواخلها أو مركبات أخرى، أو من الأرض (r)، فالمركبة


 البلايين البلايين من المركبات الكوكبية، بمجراتها السماوية وبسرعات تفوق
 وانجذاب محمد

خلاصـة عن الرحلة المعراجية:




 اختلاف مقاييس الزمان بين الأرض والعوالم الأخرى، التي قد تجعل شهران الـورا من الزمان السماوي ثانية أرضية أو أقل .
(1) راجع ج •r الممن لبت البرزخه .
(Y) (Y) كالصاروخ الإنكليزي الحربي "اجينديويك، jindivick فانها طائرة دون قائد، ومي سرعتها


فهذه هي مركبة الممعراج، وعل" مسيره كذلك يختلف عن سائر المسير



 فيه يحير عقول الناكرين فيلجئون إلى خرافة السحر إن اجتازوا واقعه. إذاً فلم تبق مشكلة علمية أم سواها، تعرقل الرحلة المعراجية، فتشكك دون تصديقها، أو تكون حجة لغيره في تكذيبها .

عشرات من آيات اله البينات توحي بإمكانية الرحلات الجوية وواقعها، بين آمرة بها بغية الاستطاع على المملكة السماوية لازدياد المعرفة بالها وبين مبشرة بأنها سوف تتحقق أو مضت، بـحثئنا عنها في طيات آٓاتها التي تتحدث عنها، ممـا أضاءت للبشرية بريقات الآمال في تسخير الفضاء، فأصبحت تجاهد للتوصل إلى هذه البغية منذ مئات من السنين فأخلـت تستوحي منها، ومن مختلف أنواع الطير دروساً، تتابع على أضوائها في محاولة بعيدة المدى، للرحلات المـختلفة إلى أعماق الفضـاء، وقد وفقت
 الصناعية التي نزلت على سطح القمر، وتحاول الوصول إلى الكرات الأبعد فالأبعد، واحدة تلوَ الأخرى.

فغزو الفضاء بشارة سماوية قبل أن تكون فكرة أو محاولة أرضية أو واقعاً منها، وكما نستبشرها من الآيات التالية:

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الحجر، الآيتان: ع1، } 10 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 يَشَأُ تَكِيرٌ (1) يعني جمع الدواب المنيبَة في الأرض والسماوات، إذا يشاء الله، و(همم" توحي على أقل تقدير بأن مجموعة من هذه الدواب عقلاء من منا وهناك، فسوف يتحقق الجمع بين إنسان الأرض وإنسان السماء، وطبعاً بالغزو المتقابل .



وليس مجال النظر المأمور به هو السماوات من بُعد فقط، حيث النظر
 كان للنظر من بعيد علمياً كذلك نصيبه.

 بصيغة المضارعة: ويَيُرُّنَيُ ما يوحي تماماً أن البشرية تستقبل المرور على الأجواء البعيدة، وآيات عظيمة في السماوات، كما في الأرض، مهما كان واقع المرور حين نزول الآية هو المرور البصري والنظري من بُعد، ولكننا حسب تنُؤُ الآية - وصلنا لحدّ المرور على القمر، نم المّ سوف نمرّ على سائر الآيات والكرات السماوية.

وقد مرت وتمرّ عليكـم آيات غرو الفضـاء في مـجالاتها الأنسب
والأحرى تفصيلاً .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآية: YQ. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: 1•1.1. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: 1•0. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع والعشرون

 تمنيات مسبقة في آيات من المشركين، من فرية الهوى على رسول



ماذا، تجرفها كلها بعد انجر/فها بما مضى:
 يتوصل إليها بما يتوسل بوسائلها إن أرادها الها وقد لا يتوصل، وأخرى كاذبة، فإذا كانت تلك حالة الصادقة، فماذا تظن بالكاذبة، فليس الإنسان هو المحور الرئيسي للكون حتى يكون له ما تمنى، مهما يصل في حمقه لعمقه إلى حد يتمنى ما لله لنفسه، وما لنفسه للها ملحداً في الشه محاداً له كأنه الهُ تم مهما ملك الإنسان من تمنياته الصادقة بحجة أو سعي، فهو لا يملك أي تمن بمجرد التمني دون حجة أو سعي، والتمنيات المسبقة ونظائرها للمسركين لا تملك أية حجة أو إمكانية سعي، أسعيًا للتغلب على الألوهية، أو فرض أمر أو حالة على اله، أو فرض تحويل أو تحوير في رسالة الله،

التي تجمعها صيغة واحدة: تمني المحال أو ما لا يجوز على اله الها هذا - وإن تمنيات رسل الها التي كلها حقة وبوحي من اله، أنها لا تتحقق ككلّ رغم أنهم على الحق والحجج البالغة التي يملكونها، والمساعي


 (1) سورة الحج، الآية: or.

الرسل التي قد تعرقل بإلقاءات الشيطان - وطبعاً لا في قلوبهم - وإنما في


 - صِ

وإذا كانت هذه حالة تمنيات المرسلين - الحقة - فكيف بمن دونهمه' تم كيف للكافرين؟! . . ف (إذا تمنى أحدكم فلينظر ما تمنى فإنه لا يدري ما
 تخلقان غير الواقع، فلتحصر أمنيات الإنسان في الحقائق وبتوفيق الله، فإن الأمر كله للّه :

 رعاية لموسيقى اللفظ على هامش المعنى، حيث اللانيطرة الإلهية ظاهرة واقعة في الآخرة تماماً، مهما خفيت في الأولى أو خفّت بإرادة الله، ولواقع الاختيار فيها دونها.

وهذا شيء ملموس من الأسلوب القرآني : أنه يجمع بين تنعيم اللفظ وتنعيم المعنىى، دون إخلال بأحدهـمـا على حساب الاب الآخر، إذ لا تضيق الألفاظ والمعاني على الله، فليس تجريد التجميلات اللفظية عن جمال المعاني - أحياناً - إلاّا من هرطقات القاصرين، كأن القرآن في أنظارهم كتاب شعر أو موسيقى قبل أن يكون كتاب حقيقة أو معنى!
سورة الحج، الآيتان: به، عه.



ونسفاً لأهم تمنيات المشركين في الآخرة - عن معبوديهـم: بنات الله المـلائكة: أنهم شفعاؤهم عند الله، تمنّ عاطل فوق تمنيات الات باطلة - تأتي

التصريحة:


فلنفرض آن الملائكة بنات الله! وأنهم معبودون من دون الها ولا ولكنهم


 هنا آو هناك.
"

كلام في العلم والظن:
مما لا بد منه أن تكون كل حالة نفسية أمام الواقع، مسنودة إلى برهان

 وثيق مرفوض، فإنه ظن الهوى وليس ظن الهدى .
(1) سورة يونس، الآية: M1. .




 $=$ خارجة عن الاختيار.


فالظن ظنان: ظن من هوى وهو مرذول، وظن عن هدى وإليها وهو مقبول، فهنا تحرضنا الآيات على التمسك بالعنمّ، ولكنه ليس ليحصل دون دوماً وفي كل شيء، فليكتفَ بالظن المسنود إلى الـعلم، والنابع عنه، فإنه اتباع للعلم، كالأدلة والأصول، غير المفيدة للعلم، المستفادة من العلم: عقلاّ ونقـلاً: كتابـاً وسنّة، فهي داخلة في اتبـاع اللعلمم، خـارجة عن الظن

المرفوض

 الهـوى، وإن كان اعتقاداً راجحاً، فضـلاٌ عن الشك والوهمه، بل وكذلك العلمم الحاصل عن الهوى دون أهل ونيق أو هدى أو كتاب منير : وُوَيْنَ




 = الآيات اللرادهة عن الظن والعمل بـ بـ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (Y) سورة الأحقان، الآية: ع ع } \\
& \text { (£) سورة الفتح، الآية: }
\end{aligned}
$$




فإنما المغني من الحق هو علمٌ أو أثارة منه، أو هلّى أو كتاب منير -

فالعلم هنا، لكونه قرن كتاب منير أو هدى، هو الحـي الحاهـل عن غير

 رواية صـادقة قاطعة، والأولان علم دراية ذاتية، أو من وحي وهو أعلى
 أو دونه، وهو ظنّ مسنود إلى علم أو كتاب منير •

فإنما الظن المرفوض، الذي لا يغني عن الحق شيئأ، هو ظن الهوى
 يستند إلى علم أو أثارة منه ولا هـذى ولا كتا كتاب منير، وإنما إلى هوى


 أنها علمّ! ولكنها بدركاتها لا تغني من الحق شيئّام(م)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: 1EA. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: } 10 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: عالـ }
\end{align*}
$$


 مهما كان علماً مندمم - إذ لا يستند إلا إلى الوهم.

كما وأن للأربعة المسبقة من منابع العلم والظن الحق، درجات، فمنها ما تغني من الحق كل" شيء، كالعلم الخالص المصيب، وهدى الوّ الوحي، نم نصوص الكتاب المنير، الحامل للوحي، وظواهرها المناهضة للنص، فإنها تصيب ولا تخطىء، فهي تغني من الحق كل شيء
 من رواية تحمل الوحي وعليها أثره، وهو موافقتها له وعدم مخالفتها إياه، كأخبار الآحاد، التي لا تنافي الكتاب والسنّة القطعية، وتوافقهما إجمالاً. وكظواهر الكتاب، والسنّة القطعية، فيما تختلف فيها الأنظار، وبعد تثبّت شامل، واجتهاد كامل، فإنها قد تفيد العلم، وقد لا تا تفيد إلّا الظن، ومن هنا يأتي اختلاف الفتاوى، مهها كانت الأنظار ثاقبة، والأفكار صائبة، فإنها ليست وحي مباشرة، أو نصاً قاطعاً .
فهذه الظنون النابعة عن ظاهر علم، أو أثارة من علمّ، إنها ليست مرفوضة، لأنها تنبع عن مدى، دون جهل أو هوّى، والآيات المنددة باتباع
 عما يحصل عن جهل أو هوّى، فالظن الحاصل عن علم أو هذّى، هو علم وفي حساب العلم:


نم الظن قد يكون ظن القلب، النابع عن علم من العقل، المتجاوب مع العمل، فهذا الظن أفضل من العلم غير المتجاوب مع العمل، غير الواصل



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: بو. } \tag{1}
\end{align*}
$$

بعقولهم غير خاشعين، فالخشوع حاللة قلبية لا تحصل إلّا بعلم عقلي ممارَس عمليّا، ولكي يتجاوبا في اعتقاد راجح قلبي



وأما الظن، بمعنى الاعتقاد الراجح العقلي - كما مضى - فهو ممدوح

 يتحقق العلم فيغني من الحق كل شيء، حيث الحق لا يحصل، ألا أو قليلاً ما يحصل، دون تدرج من اعتقاد راجح إلى أرجح وإلى جزم . وأما الأحكام، فلا سبيل للجزم بها إلّا قليلاٌ من سبيل علم الِّم أو إثارة من من علم أو كتاب منير، وكثيراً ما يحصل الظن كما فلا في معظم الأدلة والأمارات،
 المضاهية للأمارات وسواها

> سورة الحاقة، الآية: . Y.
> سورة الجن، الآلية: Yا الآ
> سورة البقرة، الآية: Y\&Q.

كالاستصساب وقاعدة الاشتغال والفراغاغ، فإنها لا تفيد الظن إلا قليلاً وإن كانت تشبه


 عن الحجج الشرعية في مجالاتها الانسب والألأوسع






فلو انحصرت السبيل إلى تحصيل الأحكام بالعلم، حصرت الألأحكان في قليل من الضروريات الثابتة تطعياً، ورفضت الألكثرية الألـئ الساحقة منها عن

 بالظنون، فإنها آبية عن التخصيص، وآبية إلى ظنون الجهل والهوى فلا

حاجة إلى تخصيص
ومن وصمات الظنون المرفوضة أنها لمن تولى عن ذكر الشّ ولم يرد إلّا لا


جاءهم من ربهم الهدى:




وليس إلّا وهماً لا يملك برهاناّ، فلا يغني من الحق شيئاً . فإذا أصبحت الدنيا مبلغ العلم، وأكبر الهمّ، أصبح طالبها كالألأنعام


 هاوية، مهما كانوا علماء في علوم الدنيا، بشهواتها ولهواتها، فلا يليق لك

الدر المتور 1: IVV - أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر تال: تلما كاذ رسول الش


 من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصييتنا في دينتا ، ولا تلا تجعل الدنيا اكبر مينا , ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمناه.

منهمه، إلّا الإعراض عنهم، بعدما تولّوا عن ذكر الله، عن كتاب اله وسائر حجج الله، التي تذكرهم الله.
إن أصحاب المذاهب المادية، والمآرب الحميوانية، لا سبيل فيهم إلّا
 والإعراض هنا على سبيل صيانة الا هتمام أن يبذل في غير محلّه، وعلى سبيل التهوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه ومنتهى عقله وإِنَّ رَبَّكَ هُو أَعَمُ



الفهرس

الصفةة
الموضوع

سورة الفتح
v $\qquad$ سورة الفتح، الآيات: 1-1 -
\& $\qquad$ سورة الفتح، الآبات: || ||

דם $\qquad$ سورة الفتح، الآيات: XV -

Vr $\qquad$ عمرة القضاء
vo $\qquad$ سورة الفتح، الآبة: YA VA $\qquad$ سورة الفتح، الآية: Y4

דוג $\qquad$ أنباء الملكوت وأبنائه

سورة الحجرات
91 $\qquad$ سورة الحجرات، الآيات: 1-1 (1

117 $\qquad$ سورة الحجرات، الآيات: |1 - 1 ا

سورة ق
$1!1$ $\qquad$ سورة ق، الآليات: 1-8 10§ $\qquad$ سورة ق، الآيات: 10 -
IVV ......................................

## سورة الذاريات



## سورة الطور

 YTY سورة الطور، الآيات: 9 - 9 -

## سورة النجم

 M. أسئلة مطروحة حول
rio مشكلة الحرارة

M1 مشكلة الجاذبية
r خلاصة عن الرحلة المعراجية .
rys القرآن وتسخير الفضاء
rys كلام في العلم والظن

